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Gregory Palamas (1296-1359), T h e Last of the G r e a t Byzaniine Theologians. By 
G o n s t a n t i n e G. B o n i s , Academician, Professor E m e r i t u s of the Uni-
versi ty of Athens , p p . 7-21. 
The present s tudy demonst ra tes , among other th ings , t h a t St . Gregory Pa-
lamas ' theology const i tutes even today an i m p o r t a n t factor in the Christ ian dia-
logue be tween Eas t and West , being carried on wi th a view towards heal ing the 
Schism, since his theology is ident ical wi th t h a t of the undiv ided Church. 
Embroided V e i l of the Royal Gate of the H o l y Monastery of P a n a g h i a Kagariotissa 
i n C h a l k i . By A t h a n a s i u s P a p a s , Bishop of Helenoupolis , p p . 22-30. 
A description of the beautiful embroided veil of the Royal Gates which was 
created by the embroidress Mariora and dedicated b y her to the Holy Monastery of 
Panagh ia Kagariot issa on the isle of Chalki. The article is accompanied b y photo-
graphs and contains an aesthet ic and archaeological commenta ry . 
Comperative Observations on the Constitutional Legislation of the Autocephalous 
Orthodox Churches concerning the Synod of the H i e r a r c h y . By S p i r i d o n 
T r o i a n o s, Professor of the Univers i ty of Athens , p p . 31-46. 
A comparat ive s tudy along wi th personal observations on the ma t t e r s and 
Problems of the Consti tut ional Legislation of the Autocephalous Or thodox Churches 
dealing with the Inst i tut ion of the Synod of the Hierarchy. 
T h e Procession of the H o l y S p i r i t according to St. Photius. By M a r k o s O r p h a -
n o s , p p . 47-70. 
A festal homily dealing wi th Phot ius the Great ' s opinion and teaching on the 
procession of the Holy Spir i t . A brief compara t ive s tudy . 
T h e Greek Orthodox M e t r o p o l i t a n a t e of Germany and its Constitutional C h a r t e r . By 
I o a n n i s M. K o n i d a r i s , p p . 71-89. 
Following brief prolegomena and an indispensable Historical Review of the 
Church affairs of the Metropoli tanate of Germany, whose bishop is also «Exarch 
of Central Europe , i ts Const i tut ional Charter, consist ing of nine articles and in force 
since 1972, is herein published. 
* Ta xetjAsva TauTa ö<petXovTCU eiq r?]v euyevSj 7Tpoacpopav tou alSeat{i.oXoYtcoT. 
7t. Sts9<xvou 'Aßpa^ töou. 
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G a b r i e l the Hymnographer: K o n t a h i a and Canons. By P . B . P a s c h o s , p p . 90-
121, 320-348 and 502-535. 
The conclusion of the crit ical edi t ion of the Kontak ia and Canons of Gabriel 
the Hymnographe r , together wi th a French Translat ion and hermeneut ical Com-
menta ry . 
D e V Orthodoxie. By M. S e s a n, p p . 122-131. 
A concise historical description of the vicissitudes of the te rm «Orthodoxy» 
in the E a s t and la ter in the West . 
Jesus Christ, «The L i v i n g Bread». By G e o r g e C h r . R e g o p o u l o s . p p . 132-
158 and 375-408. 
The cont inuat ion of this s tudy dealing especially wi th the subjects: a) bread 
and suppers according to the New Tes tament , b) The problemat ic of Jesus ' homily 
on the «living bread», c) Jesus Christ, «the living bread», d) bread in the Divine Eu-
charis t , and e) the Supper of the Wedding of the L a m b . 
D i v i n e and H u m a n Justice on the H o r i z o n of Patristic T r a d i t i o n . By J o h n P a-
n a g o p o u l o s , p p . 159-171. 
The present s tudy deals wi th God's justice and man ' s justification as the 
question appears in the Church Fa the r s of the Eas t in contrast wi th those of the 
West . 
After a brief prologue, the s tudy is divided in to the following main divisions: 
1) The Economy of Divine Jus t ice , 2) the Corruption and Restorat ion of H u m a n 
Na tu re , 3) Maries of the Pa t r i s t i c exegetical Tradi t ion , 4) H u m a n Just if icat ion as 
Life in Christ , and 5) Christ ian and H u m a n Just if icat ion. 
T h e Competencies of the Administrative Organs of M t . Athos. By G e o r g e s T h . 
P r i n z i p a s , pp . 172-186 and 424-445. 
A brief s tudy and analysis of the ecclesiastical and political laws referring 
to the competencies of the adminis t ra t ive organs of Mt. Athos . 
The R h e t o r i c a l and Poetical Elements i n the Works of Hippolytus. By D e m e t r i u s 
D r i t s a s , p p . 187-204. 
A review of the form of Hippoly tus ' w o r k s w i t h observations concerning their 
l i terary form, aesthet ic composit ion and meter. 
Orthodox Soteriology i n tJie Asmatic Canons of the fixed D o m i n i c a l Feasts. By B a-
s i l i o s K o t s m a n i d e s , p p . 205-230 and 408-423. 
The final instal lment of th is s t udy on the Asmat ic Canons of the fixed 
Dominical Feasts and thei r soteriological teaching. 
Byzantine Woodcarving of E p i r u s . B y E v s t r a t i o s T s a p a r l i s , p p . 231-237. 
A presenta t ion from a historical and archaeological view-point, and a des-
cription of two Byzant ine Woodcarvings from Epi rus : a) the Royal Gates of 
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St. Nicholas of Perama- Ioann ina , and b) the door of the Church of the Vir-
gin of Vellas (Red Church of Drosopigi) which was unfor tunate ly destroyed 
b y fire dur ing the Nazi occupat ion. 
H e l l e n i c C h r i s t i a n L i t e r a t u r e i n comparison with that of the West. B y C o n s t a n t i n e 
G. B o n i s, Academician, Professor Emer i tus of the Univers i ty of Athens , 
p p . 257-296. 
An address delivered on the occasion of the formal recept ion of Prof. Con-
s tan t ine Bonis in to the Academy of Athens . This homi ly examines wi th epigramma-
tical clari ty Christ ian Li te ra ture in i ts en t i re ty , wi th comments and a critical eva-
luat ion, and compares and contrasts Hellenic-Eastern Chris t ian Li te ra ture wi th its 
Westen counterpar t . 
T h e Correspondence between B a s i l the G r e a t and Gregory the T h e o l o g i a n . By S t y-
l i a n o s G. P a p a d o p o u l o s , Professor of the Univers i ty of Athens , 
p p . 207-319. 
An exposit ion of the historical events and circumstances reflected in the epis-
stles exchanged between Basil the Great and Gregory the Theologian. 
T h e Passion of Saint Onesimus of Colossae. By G r a i g L. H a n s o n, pp . 349-374. 
Prolegomena and crit ical edit ion of the Mar ty rdom of Onesimus of Colossae 
(BHG 1376y, 1377), who had been converted to Chr is t iani ty by St. Pau l . 
Coptic Notations. B y T h . D. M o s c h o n a s , p p . 446-448. 
Three brief notes referring to Church pesrsonali t ies, i .e. to Kaos, a fool for 
Christ 's sake who mar ty red dur ing the reign of Diocletion, to Pa t r i a rch Macarius 
of Alexandria and to Theophanius or Theophanes , Pa t r i a rch of Alexandria. 
Deceased Professors of the Theological School of C h a l k i . By B a s i l T h . S t a v r i -
d e s, Professor of the Theological School of Ha lk i , p p . 449-459. 
Biographical and bibliographical elements of the ever-memorable Professors 
a) Evangelos Phountopoulos , b) Metropolitan Chrysostomos (Koronaios) of Neo-
caesarea, and c) the Great Economos George Anastasiou. 
The I n t e r n a t i o n a l Scholarly Symposium, i n M e m o r y of St. B a s i l held i n T o r o n t o , C a n -
ada. By C o n s t a n t i n e G. B o n i s , Academician, Professor Emeri -
tus of the Univers i ty of Athens , p p . 473-484. 
A brief description of the Syposium conta in ing the messages of Greeting ad-
dressed to the gather ing by His All-Holiness Ecumenical Pa t r i a rch Demetrios I 
and His Holiness Pope John Pau l I I . 
B a s i l the T h e o l o g i a n . By C o n s t a n t i n e G. B o n i s , Academician, Professor 
Emer i tus of the Univers i ty of Athens , p p . 485-501. 
A paper delivered by Prof. Bonis a t the Toronto Symposium in honour of 
St. Basil. I t deals wi th the great Cappadocian F a t h e r as a Theologian and as a 
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Churchman, and shows t h a t BasiPs hesi ta t ion in in t roducing new theological 
terminology was due no t to any lack of clearness on theological issues, b u t to h i s 
pastoral sens i t iv i ty and desire for the preservat ion of Church un i ty . 
Constantine Oikonomos* Invölvement i n the problem of the translation of the H o l y Scrip-
tures into M o d e r n Greek. By Very Revd . Protopresbyter , G e o r g e D . 
M e t a l l i n o s , p p . 536-566. 
The examina t ion of new and o ther evidence from the Archives of the 
London Bible Society concerning the ma t t e r in question and publicat ion of re-
lated and, as to da te , unpubl ished texts . 
A p a t h e i a through the Virtues according to St. M a x i m u s the Confessor. By G h a r , 
G. S o t e r o p o u 1 o s, p p . 567-593. 
A brief s t udy on the appl icat ion (praxis) of the commandments and v i r tues 
which, according to s t . Maximus the Confessor, lead to apatheia in its correct 
meaning. 
The Woodcarvings of the Sacred Monastery of the Prophet E l i a s of Parnassos. B y 
N i c h o 1 a s P . 0 1 y m p i o u, pp . 594-662. 
A historical and aesthet ical examinat ion of the master ly woodcarvings of 
the iconostasis, the Bishop's throne and the icon-stand of the Sacred Monastery of 
the P rophe t Elias of Parnassos. 
C o n t r i b u t i o n to B i b l i c a l Anthropology. By M a r t i n J o r d a n , p p . 663-679. 
The present s tudy is a cont inuat ion of S tudy 7, published in Volume 49 of 
T H E O L O G I A , and is the last in th is series of s tudies dealing wi th «man's present 
Situation». This final insta l lment is divided into two Chapters: Chapter 4) The t r in-
i tar ian essence of the Spir i t (pp. 663-669) and Chapter 5) Mind, (Nous), Logos 
(Word) and Spir i t (pp. 668-679). 
Athanasius the Great, J u l i a n the Apostate and B a s i l the Great. By C o n s t a n t i n e 
G. B o n i s , Academician, Professor Emer i tus of the Universi ty of Athens , 
pp . 689-725. 
A panegyric orat ion given a t the Academy of Athens on the occasion of the 
1600th Anniversary of the Repose of St . Basil the Great in which the Personalities 
and works of these figures are examined separately and in the l ight of the i r posit ive 
or negative effects upon the Church and the impor t an t problems of the i r t imes . 
T h e Epigrams of the G r a n d P r i m i k e r i o s Theophilos S. Theophaneides. By A t h a n a -
s i u s P a p a s , Metropoli tan of Helenoupolis, p p . 726-762. 
The t ex t of thir ty—three iambic epigrams wri t ten by Theophaneides from 
1961 and on, and found in Constantinople and Greece (chiefly in Churches). These 
are historical ly and philologically examined herein. 
T h e Procession of the H o l y S p i r i t according to C e r t a i n Greek F a t h e r s . By M a r k o s 
A. O r p h a n o s , p p . 763-778. 
A concise exposit ion of the teaching of cer tain Greek Fa thers concerning the 
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Holy Spir i t ' s procession. The au thor has herein revised and augmented h is original 
s t u d y on the subject wr i t t en for the «Faith and Order» Gommission of the Wor ld 
Council of Churches. 
The procession of the Holy Spir i t as i t appears in Origen, Gregory of Neo-
caesarea, Athanas ius , The Cappadocians, Ep iphan ius , Cyril of Alexandr ia , Theo-
doret of Cyrus, Maximus the Confessor, Ps . Dionysius , John of Damascus , Pho t iu s , 
Gregory or George the Cypriot , Gregory Pa lamas and Mark of Ephesus is herein 
expounded, and the innovat ion of F i l i o q u e thereby refuted. 
T h e I n v o c a t i o n of GooVs N a m e , i.e. the C o n t r i b u t i o n of the I n v o c a t i o n of GooVs N a m e to 
the Salvation or Redemption of M a n according to contemporary Religions. B y 
A n d r e a s S t . H e l i o t i s , p p . 779-814. 
Föllowing an in t roduct ion , the au thor examines the above t heme as i t ap-
pears in various contemporary religions such as Hinduism, Buddh i sm, Is lam, J u -
daism and Christ iani ty. The s tudy closes wi th an epilogue conta in ing a conclusion. 
T h e Life of the S p i r i t i n George Santayana and its application to the I d e a of Christ. 
B y M i c h a e l M a c r a k i s , p p . 815-868. 
The conclusion of th is article on San tayana ' s philosophical teaching abou t 
the life of the Spir i t and i t s applicat ion to the Idea of Christ . Herein are examined 
the existence of God, the Div in i ty of Christ and the value of ma t t e r , w i t h special 
emphasis on San tayana ' s teaching on the three-fold na tu re of man and i ts compa-
rison wi th the teaching of ancient and modern t r ichotomis ts . 
A Problem and a n Appeal, By Prof. C h r y s o s t o m o s - O e r a s s i m e Z a -
p h i r i s, Metropoli tan of Per is ter ion, p p . 856-868. 
The author , a representa t ive of the Church of Greece to the In te r -Or thodox 
Commission on Dialogue wi th the R o m a n Catholics, touches upon the crucial Pro-
blem of the Unia and how i ts continued existence and ac t iv i ty among the Or thodox 
will be de t r imenta l to the success of the Theological Dialogue to be in i t i a ted wi th 
Rome. The Metropoli tan appeals to Rome to abolish the Un ia and the reby demon-
s t ra te t h a t she is sincere in her desire for un i t y in t ru th and love. 
T h e «Rasophor» M o n k and his Characteristics. B y E v a n g e l o s M a n t z o u -
n e a s , Pro topresbyter , p p . 869-888. 
A s tudy answering the question whether or not a «Rasophor» Monk, possess-
ing s imply a prayer of the bestowal of the rason, is to considered a full-fledged 
monk or a novice. The answer provided is based on Canon and Ecclesiast ical Law. 
A r t and its E d u c a t i o n a l V a l u e according to the T h r e e H i e r a r c h s . By T h e o d o r e 
N i c o l a o u , p p . 889-911. 
The s tudy begins wi th a brief h is tory concerning the inaugura t ion of the 
Feast of the Three Hierarchs and then develops the main theme: the posi t ion of the 
Three Hierarchs vis-ä-vis ar t in general and iconograpgy in par t icular , which Basil 
the Great especially considers an impor t an t educat ional element. Thus i t was dur-
ing the fourth Century t h a t a r t found i ts theological just if icat ion in the Church and 
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the merger of ancient t radi t ion and Christ ian ar t took place, in such a way tha t St . 
Sophia became the successor to the Par thenon . 
T h e Problem of E u t h a n a s i a . By N. B . C h r o n o p o u 1 o s, p p . 912-946. 
The au thor herein examines the problem of E u t h a n a s i a chiefly from the 
view point of Chris t ian moral i ty . The s tudy is divided into four chapters: 
a) Historical view of the problem, b) Active Eu thanas ia , c) Passive Euthanas ia , 
and d) helping and Standing by the dying, instead of Eu thanas ia . 
A Brief E x a m i n a t i o n of the stucture of certain H o m i l i e s by Arsenios of Amaseia. By 
D e m e t r i o s L. D r i t s a s, p p . 947-958. 
After some general in t roductory remarks about the life and work of Aste-
rios, the au thor presents various ext racts from his homilies which demonsträte 
t h a t Asterios ' style, midway between poet ry and prose, borders on the verge of Eccle-
siastical poetry . 
T h e C h u r c h of St. George Kouvaras. By D e m e t r i o s K a r a k a t s a n i s , p p . 
959-993. 
The present s tudy is divided into four par t s and examines in every possible 
way the Byzant ine Church of St . George Kouvaras , near the town of Kalyvia, At t ica . 
T h e ChurcKs Pastoral M i n i s t r y to Seamen. By T i m o t h y T r i v i z a s , Archi-
mandr i te , p p . 994-1003. 
A paper describing the facilities provided by the Greek S ta te and the pasto-
ral minis t ry offered b y the Church of Greece to Seamen. The paper also includes 
impor t an t proposals for the further enr ichment and diversification of the Church's 
Ministry to Seamen. 
T h e Testament of M e t r o p o l i t a n Gregory of Chalcedon. B y N o n n a P a p a d e m e -
t r i o u , pp . 1004-1010. 
A copy of the Las t Will and Tes tament of Metropolitan Gregory of Chalcedon 
(fl837) discovered near Papsane , Thessalia, faithfully reproduced wi th certain com-
ments and a brief in t roduct ion is herein published. 
Greek Orthodox C h u r c h L a w d u r i n g 1 9 7 6 and 1977. By A n a s t a s i u s P . C h r i s -
t o p h i l o p o u l o s , Professor of the Univers i ty of Athens, pp . 1011-1048. 
A sys temat ic l is t ing (according to subject-matter) of Greek and foreign bi-
bl iography on Church Law (for the years 1976 and 1977). 
A Report on the St. B a s i l Symposium, pp . 1049-1055. 
A report on the i m p o r t a n t in ternat ional St . Basil Symposium held in Toronto 
dur ing the June of 1979. The repor t is followed by a short h is tory of the Basilian 
Fa thers who hosted the Symposium. In it the significance of the life and work of St . 
Basil and of the Symposium are underl ined. 
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'ATCoxpu9a, 269. 





'A7coaToXt87)<; K., 747. 
'AtuocttoXlxy) 'ExxXTjcta, 1080. 
'A7t6<ttoXo<; 'Av8pea<;, 135. 
— 'Icodcvv/)<;, 135. 
— IlaöXos 52, 814, 973, 1080. 
— neTpot;, 231, 808, 971, 973. 
— OtXiTntos, 135. 
'AttoottöXcov Euvagic;, 623. 
'A7TO90sYfxaTa, 275. 
'ApdbroYXou NixoX., 742. 
'ApYupd^ o«; 'AXegavopos, 566. 
' A p e i a v i o ^ , 693, 709. 
'Apeiavofc, 713. 
"Apeio<;, 692. 
'Apurretör)«; 6 Al'Xios, 265. 
'ApCoTcov ex ITeXX-rK, 265. 
'ApxccSt, jjtovaoT., 245. 
'Ap^ övicx;, YVWOTt>t0C ttoitjttjs, 270, 279. 
'Apvoßioc;, 282. 
'Apaevioc;, M7)Tpo7ToXtT7)<; 'EXaao6>vo<;,1085. 
äptos, 132. 
'ApxtYP a ^ a T e ^ 'Iepas Koivöttqtcx;, 434. 
'Apxiepaxixöc; Opövo«;, 625. 
'AaxrjTixd, 1057. 
'ACTXocviSt)«; PdX., 742. 
'4cr(xaTixol Kavöve^ , 409 4g. 
'Acrspios, 'Ettujxotück; 'A^aaetac;, 947 sg. 
'AcrcojxdcTcov, ^ovaax., 245. 
AuyouaTtvo*;, tepö<;, 54, 57, 144, 274,283, 
285, 1057. 
Bal'9opos XptaTOÖ, 623. 
BaXad^, 208. 
Bd(j.ßa^  Ne69irro<;, 536, 546, 547, 553, 558. 
B a n 6 9 r i q N. M., 537, 541, 556. 
B a n n a i Q Kupiou, 209, 623. 
BapSeadvT^, YVOXJTIXOQ, 270, 279. 
Bap8oXo(xato<; (KouTXou(xouaiavö<;) 6 "Ijx-
ßpio<;, 595. 
— MY)Tpo7rcXitiQ? OiXa8eX9eia^, 455. 
Bapvdßa«; (T^ copT^ axo«;), Mt)tpotcoX£t7)<;, 
KtTpou?, 242, 264. 
BaatXetavol üaTepe<;, 473. 
BaaiXetSir)^, YV0Kmx<^> 270. 
BaaUsio£ B', 6 BouXy<*poxt6vo<;, 969. 
— 6 Meyac;, 251, 274. 284, 297 eg., 
470, 473 eg., 617, 707, 713 4g., 871, 
876, 878, 949, 1082. 
— eTucfToXod, 1058. 
— 'E7riaxo7ro<; Ntxata<;, 449. 
— F , IlaTpidpxvjc;, 452, 460. 
Baaoup7)<; K., 747. 
BeeXajxcov, 330. 
BeXtjxipoßtT<; NtxöXao^ , 'E7rbxo7ro<; 'A-
XptSwv, 248. 
BeveStxxoi;, 'Etticxottoc Pa>jnq<;, 57. 
Beviajuv, 'HpaxXeiat;, 457. 
— «7ravooicoTaTO<;>>, 607. 
— ITaTpLdpx^c;, 450. 
BTjOXeejJL, 92, 96, 98, 100. 
ß7)(x66upa, 618. 
ßißXio07Jxai, 465. 
Biy&ios, 'Emaxo7ro<; Pco^t^, 57. 
BtyXa MeYdXr), 182. 
BtXTop, ndr:a(;, 282. 
BixT<op?vo<; Mdpio<;, 282, 284. 
BiXXe(X7rpavr<;, xapSivdXtcx;, 474. 
ßioi aytcov, 247 4g., 273. 
Biavöc, 783. 
Bouo&a<;, 783. 
— 'AfaivTCc«;, 792. 
ßouS8uj^ 6<;, 790. 
BouSoupoYXou S x ^ a v . , 742. 
BouXYapr)^  'AttogtoXcx;, 'Apx^., 458. 
— XpYJCTTOS, 1080. 
BouXy) 'EXXyjvwv, 179. 
Boupßepy)<; Kcov., 239-240, 341. 
Bouxiaxod, 874. 
Bpovxrjat, (/.ovaaT., 245. 
Bu^avxtvY) guXoYXu7TTix^ ), 231 4g. 
raßpt^ X, My)Tpo7roXtTy)^  KoXcovta^, 455. 
Tutos, 283. 
raXiTcrtvcx;, Tcpiyxf}^, 548. 
Tevixö«; AioixYjnfjs 'Ayiou "Opoix;, 441 4g. 
revvA8ioe, 689. 
T e w e l s , 623, 971. 
— Öeoxoxou, 623. 
repdcrtjxo«; 6 IIpoucry]<;, 1008. 
Tep^ avo«;, 'Iepopi6vaxo<;, 623. 
Yepovxta, 424, 425. 
repo(xixa?^ 'A8., 596. 
TecopYto^, M7)xpo7?oXix7]<; KapTfdOou xai 
Kdarou, 458. 
TewpYtou Mdpxo<;, 974, 977. 
I\axße, 803. 
TteßriT«; 'AOavdato*;, lepofx., 248. 
ToußepveTou Movaaxrjptov, 245. 
rXtcoTT)^  A. At)(a., 972. 
1100 IIfva£ 6vo\iAzm xal izp^iidzm to5 N' t^jxoo 
rXuxeptoc, Sidx., 317, 318, 319. 
YvcoaTixtcj^, 270, 1057, 1082. 
I W m x o C , 188, 270, 682. 
rp7)v6pio<; 6 Aepxcov, 752. 
— E', üaTptdcpxr)^ , 252, 537, 545. 
— Z', naTptdtpxiQ«;, 450. 
— 'EiviGXoTZOQ Pcx)(X7j<;, 57. 
— 6 0eoX6vo(;, 6 Nattav^7jv6c;, 215, 230, 
274, 279, 297 ig., 623, 617, 714, 715, 
717, 949, 970, 973, 1082. 
— 6 Kthrpioe, 67. 
— novax6<;, 607. 
— NtaaTK, 275, 719, 949. 
— 6 IlaXajjLo ,^ 67, 68, 251, 252. 
— 6 XaXx7)86vos, 1004 ig. 
YuvaTxe«;, 683. 
toma^ Movaaryjptov, 245. 
Aaßtö, 102, 118, 231. 
AatxaXas N., 145, 392, 393. 
Ad|xacjo<;, IId7ra<;, 57, 716. 
Aa(xaaX7)v6<;, jjtovax6<;, 594. 
AavnqX, 952. 
AdvT7)<;, 460. 
ftefava, 132, 406. 
AeXöyXou S., 758. 
Asurepa Kowovfoc, 217, 224. 
AecrTroTixdc, 602, 605, 606, 608, 621. 
Ar)fX7)Tpio<;, OUoufxevtxö«; IIaTpidpx?te, 244, 
474, 477 ig., 751. 
Aidvto«;, 'E7rt(TxoTco<; Kataapetas, 299, 300, 
302, 305. 
Sidvoia, 670, 677. 
Ai&axTJ, 264. 
StxaioffiJVY), 576 4g. 
Aixato«;, 430, 431. 
A£xaio<; KptTT)«;, 971. 
AioxX7)Tiav6^, 446, 975. 
AtovuaidcTV)*; 0eoxX7)To<;, 423. 
A6tcjo<; T., 450. 
SouXeta, 457. 
Ap^Ya<; I \ , 1057. 
Apav8dx7)s N., 246. 
AptTcra«; A. Arj^ Tpio«, 187 4g., 682 4g., 
947 4g. 
Apoao7T7)Y'0, 235. 
Auoßouvi.a>T7]<; Kcov/voc;, 257. 
Ao>p60eo<;, M7)TpoTcoXtx7)<; Aao8ixeta<;, -452, 
455. 
eEßoo(jtfjxovTa, 685. 








Elpijvaw?, 270, 281, 282, 722. 
— M7)Tpo7ToX£T7)<; Kuocov£a<; xai 'Atco-
xopcovou, 458. 
— My]tpo7ToX£t7]<; Tep^ avta«;, 89. 
Eta68ta 0sot6xou, 623. 
'ExxX7)afca, 226. 
— AlOtomxTf), 1058. 
— BouXYaptas, 38. 
— Ko7mx^, 446. 
— xal KpdtTO ,^ 1057. 
— 'Op06oogo<;, 683. 
— Poufxavfoa;, 38. 
— Pco^ atoxaÖoXiXT), 49. 
— Pcoata*;, 37. 
— 2spß£a<;, 38. 
'ExxXrjcrtai AuToxi^paXoi, 37. 
4xxX7}ataaTLX-J) 7tofo)cu<;, 277. 
4x7r6peuau;, 494. 
"ExTaxTO<; At7?X7) cIepd Euvagt<;, 176. 
'EXiaaaioc;, 952. 
"EXXvjves, 703. 
*EXXt)vix7) 'Op06oogo<; MtqtpotcoXic; Tep-
{xaviac;, 71 4g. 
'EXX7)vig(xö<; xal XpiorTiav ia^ , 290 4g. 
'Efxfjiaous, 134. 
'EvoTQ^ouca Stivooo«; KwvaTavTtvouTcöXsox;, 
32. 
evspYTQTiXY] eüOavaarfoc, 923. 









— M. BaaiXefou, 724. 
s7CiaToXoYpa<pta, 275. 





EuaYYe^ °S> 'EttIcxotto^ I l e p ^ s , 243. 
EudcYPlos ' A v t l o x s ^ , 274. 
EuYivtoq, Olxou(xevixö<; IlaTpidpxqs, 1008. 
euOavaaia, 912 ig. — evepY?)Tix ,^ 923. 
Eu06(uo<;, Y^°^ eV0S Mov7)<; Etou&iou, 173. 
Euv6jxto<;, 470. 
Eöaeßtcx;, iTctexorax;, Kaiaapeiaq, 144, 272, 
284, 305, 307, 308, 714, 805, 1057. 
Eu(Jtoc0lo(; SeßacTeias, 298. 
EuTocgfocc;, 'AOavdaio?, 172, 176. 
Eu97j^ia, (xdpTu«;, 949. 
Eu9pa0d, 92, 96. 
'Eq>pali* 6 E6po<;, 279. 
ZaxoTTouXoc 'A0Y)vaY6pa(;, 475. 
Za9£tpoYXou XptaT., 742. 
Za9eip67rouXo<; Nix., 238, 
1101 
Zaxap£a<; 6 Beppofoct;, 1008. H— 6 MüTtX^vTfjc, 689. Zdxo«; 'Apiar., 231 ig . Zev, 795. 
Zepvaxp Nix6Xao<;, 244. Z-y^ toüXas 'Icodvv7K, 382, 403. Zyjvcov, 915. ZuYaßyjvos, 144, 810. W T^), 133. 
Zcügi^ ä;, ILxvoaicoxaxos, 607. 
'Hyofyievos, 426 eg. ^Oix^, 409. 'HXiou, 106, 606. "HTreipoc;, 231 eg. *HpaxXecov, YVtoaTtxo?, 270. 
€Hp4>fo)<;, 98, 102. *Haata<;, 806, 951. •HatoSoc, 277, 707. ^auxaa(x6<;, 811. 
Oeia EuxapiaTta, 387. — Xdpic; 571 eg. OeXTJixaxa, 677. OeXTjat?, 670. 
0eoo6aio<; 6 Meya?, 708, 721. 0eo8copax67tooXo<; 'Iodw/js, 239. 0e68copos, 6 Mo^ouscrxia?, 144. 
— Stou8lt7)Cj 885. 0e6xX7]To<;, dpxiSidx., 450. ©eoXoyw*) ^ X 0 ^ XdXxrj^, 22, 449 eg. 0eoxox67touXo<; Ao{nqvixo<; (rxpexo), 245. 0eox6xo(;, 208, 415. — T e w e l s , 623. — EtaöSia, 623. — EuayyeXio^6<;, 207-208, 617, 623. — K o t ^ c i c , 607. 0eo9avetö7)(; ©eocpdvY)?, 726 eg., 729. 0eo9avios, Ilaxpidpxv)?, 448. 0e69tXo<; 'Avxtoxetaq, 265, 322, 324. 0eo9i)Xaxxo<; BouXyapux?, 144. 
— *Iepo^6vaxo<; 6 T£av9oupvdpo<;, 105. 0e6<;, 803. Öu{xtx6v, 580. öupcopot, 874. 




'Idxcoßo?, IIpcoxo^dXxT]?, 6 IIeXo7tovv7)ai.oc, 734. 
'IdußXLXos, 265. laxptxY), 409. 
'Iyvdxt.o<; 'Avxtoxeta?, 264. — 6 'HpaxXeiaq, 1008. ~- 6 6eo96po<;, 144. L8to){jta, 493. lepa egapr/)(i,axa, 429. 
— KoiväTifc, 173, 185, 431 eg., 434. 
— 7rapdoo<ns, 722 eg. — SuvoSo?, *Iepapxta<;, 31 eg. tepal d7roS7)(xtat, 274. *Iepa<; Kolv6xt)xo<;, dpxiypa|A(xaxe6<;, 434. 
— — u7roypa^(jiaxe6<;, 434. 'Iepefjua?, 1006. 'Iep60eo<;, M7jxpo7roXtx7)<; Move^ ßaala«;, 1085. 'Iepol Kavöve?, 467. *IepoxX%, 265. 'IepouaaXiQix, 94. lepo^dXxat, 874. 
*Iepcovu(xO(;, 54, 57. 
'Iriaovc. Xpiaxö? 375 eg., 623, 803. — — Nu(A9fos 'ExxXrjata?, 623. 'IXdpux; 6 ütxxaßiou, 281, 697. IXapicov, 'ETctaxoTCo? Topvößou, 566, 1008 — Sivat-n)?, 539, 542 eg. lv8outop6s, 782 eg., 806. LouSaia^, 802 eg., 806 eg., 1081. 'Ioitöaq, 134. 
'IouXiavö? 6 'ATCoaxaryte, 265, 689 eg., 702 eg. 'Iouaxtvo?, 6 9iX6ao9o<; xal ^dpTuc, 1^4, 265, 281, 283, 294. 
*l7T7TOXpdx7)<;, 912. iTTTroXuxoq, 187 eg., 270, 281, 282, 283. 'Ioadx, 406. 'IatScopo?, yvo>axt,x6<;, 270. — MY]xpo7ToXtT7)<; Kteßou, 1085. loXatAtxcx; u^axuaa^ «;, 802. l a X a ^ t a ^ , 799 eg. taxopioYpa9la, 271. 'Icoaxetpt., 745, 746. 
— M7)xpo7ToXtx7)<; Aipxcov, 457. 'Icodwr)«;, 135. — 6 BaTmcxfy;, 455, 614, 974. — Aa(jtaaxr)v6(;, 252, 623. — e7rtaxo7i:o<; Pcotnrjc;, 57. 
— EuaYYeXiaxife, 619, 621. — 6 'IxaX6<;, 1058. — KT', Tcp<o0iepeij<;, 478. — t% KXtjxaxoi;, 811. — IIopx., 324. — 6 Xpuo6axo(jio<;, 144, 251, 252, 274, 617, 623, 958, 970, 973. 'Icoavvtxto? 6 Kataapeta?, 1008. — (xovaxoc, 606. 
'IcoavvLT7)<; Aiovuaux;, 1085. 'Icod<ja9, jzovaxö«;, 606. IotjX, 805, 808. 
KaßdatXa? NixöXao?, 144. xaOeopa Tepövrcov, 185. Kaidoas, 915. Katvv] AtaO^xv), 808 eg. KaX8eXX?)<; Tiawr)?, 1082. KaXXtvixo? Kcov/vo<;, 475. 
— M7]xp07roXtTK)<; Ku^xoo, 452. 
— — A6arpG>v, 450. 
110*2 t l iva | ovojidTCüv xal TcpaYjxdxwv xoö N' tojioü 
— 6 Tupv6ßou, 1004. KaXoxup7)G K., 246. KaXouy.evo<; Av^YjTpioc;, 1082. 
xaXüßTj, 712. 
KaXußta, 959. Ka(jt7coupoYXou Tp. Avj^Tpio?, 595. Kavöves, 205 sg. 
— lepo£, 467. Kavovixal SiardgeK;, 467. 
Kaou 6 SaXos, 446 eg. 
Ka7ueTavL87)<; <DiXi7t7roc;, dpx^. , 455. Ka7r7caSöxai IlaTepe?, 1057. KapaYtavv67rouXo<; 'Ioadw?)?, 474. Kapaxdcnqs I \ , 758. 
KapaxaxadvT)? A-yjfA'yjTpt.oi;, 939 eg. 
KapajxoupdtTOYXou 0 . , 450. Kapavix6Xa? navTeXe^ov , MtjtpotcoXi-
rriq KoplvOoo, 467, 682. Kapptpvrc 'Icodw/)?, 248, 258, 683 eg. 
— I . Nix6Xao?, 683. Kapud, 182. Kapotifcou SejAW), 238. 
KapTToxpang«;, Yv<*>oTtx6<;, 270. 
KaTaxXuajAÖ? tou Nös, 455. 
KaTaaTartx6<; XdpT7)? *Op0oS6gou M7)Tpo-
7r6Xeco<; repjxavia?, 84 eg. KdTov, 916. 
KeXE<TTtvo<;, 'Ett^ oxotto«; Pcojjw)?, 57. KeXao?, 91X6(1090?, 265. KVjpivöos, yvcüotwcös, 270. 
x^puY^ta Etirpou, 269. Ky)9&;, 1081. KtpxsYxaapvx, 238. KXedvOr)?, 915. 
KX%Y)? 6 'AXegav&peu?, 144, 1082. 
— 6 P a w ; , 264, 269, 281. K6ßa? E., 730, 747, 749. KoSparo?, 265. Kotv6ßiot 'Iepal Movai, 424. Koiv6tt)?, lepd, 431 eg. 434. KotvcovtoXoY^a, 409. 
KoxxivT) 'ExxXrjaid, 235. Kon{Ao8iav6<;, 282. Kovi8dp7)? M. 'Iodw/)?, 71 eg. 
KovroYtdvvY)? Ay){a. S7rupiSa)v, 469. Kovto<t67touXo<; T. Nix., 247. xovTaxia, 90 eg., 320 eg. Kotttlx^ 'ExxXTQaia, 446. Kopdvtov, 800 eg. K6ptv0o?, 1080. 
Kopcovato? Xpuo~6o"n>(Ao<;, M7]Tpo7toXtTTQ<; Neoxatcrapeta?, 451. 
KoTCfjxavLSY)«; BaaiXeio?, 205 eg., 409 eg. Kouxot>£eX7)<; '^6620? , 1085. KouXdxoYXou A., 747. Kot>XoHav6?, eroxpxo? 446, 447. Koupd, 879, 880. KoupiXa? EuX6y^ o<;, 440. 
KoupxeaT)? recopYioc;-revvd8io?, 6 E^oXd-
pto?, 239. 
KooTXou^ouaiavö? BapOoXo^ato?, 6 "Ija-ßpio?, 595. 
KouxaouxXevT)? I \ , 600, 602. Kpaao-67touXo<; 'AXeg., 742. 
KpyjaxT)?, 283. xpiat? 383. xptTtxy] xetfAevou, 1057. 
KptCTTCo?, 809. 
KuTrptavo?, 144, 282, 283, 703. Kupiax6v, 430. KupiXXo? 'AXegavSpeta?, 133, 144. 
— M>)Tpo7CoXlT7)s Ktodjxou xal SeXivou, 458. — — XaXSeia?, 452, 455. 
KcovcJTavTLviSr)? 'AptaToreXT)?, 459. 
— XpUCTOOTO^ O?, M7]Tp07C0XLTY]<; M6pO)V, 
243, 244, 450, 454, 455, 467. 
Ko>VGTavTivoü7roXi<;, 1005. KovaTavTtvo? 0 ' , 969. — 6 Meyac, 690, 691, 704. — M7)Tpo7roXtT7)<; ElpTQvouTtoXeco?, 452. 
KcovaTavTto? auToxpdxcop, 694, 696, 697, 699, 700, 702, 704, 705, 713, 739. — 6 Ku^ixou, 1008. — 6 Stvatou, 548. 
KcovcTTa?, 695. 
Ad&xpo?, 952. 
Aa'fcd) ÄTQjtoxpaTta reppwcvta?, 74. 
AaxTavTto?, 282. Aa^7ra&dpic<; üexpo?, 734, 758. Aa^7tdx7)? T., 600, 601. Adprpo? II. Sirup., 596. 
AaTtvixY) XpiGTiavix^ rpa[x^aTela, 280. Xaxpeia, 263. 
Aauaafod) 'Icrropfoc, 274. XetxoupYta tg>v npoY)Ytoco-(jtev6iv, 459. 
XetToupYtxd, 1057. AeixooST) d8eX9ot, 1085. Ae6vxto?, M7)Tpo7roXiry)<; 0eo8copourc6-
Xeco?, 452. 
Aeut, 102. 
Xeuxö? Xcot6<;, 797. 
AeOV 6 T\ iTZIGKOTZOq Pco l^tj?, 57. 
Aid7n)<; 'Iepcovufjto?, 'Apxijx., 594. Atßdvto?, 709. XoYtaTtx6v, 583. «A6yo?», 663, 668, 669, 672. — evStdOsTo?, 673. AopSo? Ghorley, 919. 
— Moynihan, 918. Aoußapi? NixoXao?, 257. AouSoßtxo? A', 6 Bauap6?, 71. 
Aouxa?, EuaYYeXicFTife, 619, 624. Aouxtavo?, 265. 
Xu7C7)Tepd, 624. 
MaYvevrto?, 695, 696. 
MaSevXiSvj? 'Iyvätwx;, 1004. 
tl£va£ 6vojidxü)v xat rcpayiidxcDv xoö N' x6p.oo 1103 
Maxdpio? 'AXegavSptvö?, üaTptdpx^ ?, 447. — 6 'Ecpeaou, 1008. — lepoptovaxo?, 1085. — 6 At)(xvou, 1008. — 6 Nixodas, 1008. 
MaxpdxTj? K. Mix-, 462 4g. 
MaxpTJ? K., 601, 602. Maxp6ßio?, 284. 
MavdcpT)«; Kcov/voq, 465. ^avSafo^o?, 683. ^avo^Xiov lepov, 608. MdvTqs, Y^tooTixo?, 270. Mavixa'iaixo?, 683. Mavre tov twv AeX9tov, 712. Mavx^ouvea? EudyyeXoc;, 869 eg. Mdgi^o? 6 Tpaixös, 239, 1085. 
— E', naTpidpxT]?, 450. 
— SuSa?, 'Apxijx., 459. — KaXXi(ou)7ToXiT7j<;, 538 eg. — M7]Tpo7roXiT7)<; AaoSixeia?, 450. — 6 'OiaoXoytjttjs, 252, 567 eg. — M7]Tp07ioXix7)<; Sdp§ecov, 455. — — STaupou7roXeco?, 455. — — XaXxyjSövo?, 452. Mapukpa, xevxTjxpia, 23, 28, 29, 30. MdpxeXXo? 'Ayxupa?, 716. MapxUov, yvcoaTix6<;, 270. Mdpxo? Tvcocttixo?, 270. 
— EüayyeXtarfc, 135, 619, 624. 
MapTupia, 272. MapxupoXöyta, 272. MaTOato?, EüayyeXiarfy;, 619, 624. 
— 6 ©eaaaXovbo)?, 1006. Maupdxr)? Tzoipyioq, 750. MsydXv) BtyXa, 182. pieYaXöax'yjjAoi Movaxot, 883. 
Meya? 'Aöavdato?, (ßX. 'AOav. 6 Meya?). — BacrUeto?, (ßX. Baa. 6 Meya?). Me668to<;, Mr)Tpo7roXfo:7)<; 'Agco^ TQ?, 684. — — Öuaxefcpcov xat MeyaXvj? Bper-Tavfoe?, 1057. Mexxa, 802. MeXexio?, 715. — 6 raX7)(juJ>T7)<;, 1081. 
MeXiTCov 6 SdpSecov, 188, 265, 268. 
— 6 XaXx7)86vos, 750, 751. Mecnj MeydX7], 182. MeTaXXTjvo? Iecüpyio?, 536 eg. Mexa(ji6p9coai(; tou ZcoTTJpo? XpiGTou, 
209, 225. M7)Tp67roXi(; Aepxcov, 752. — KaacravSpetaq, 755. 
— Meydpcov xat 2aXa(xTvo?, 869 eg. — XaXxY)S6vo<;, 746. MtXa?, 886. 
MiXxtdo>te 6 PrjTcop, 265. ((jjttjzYjpta», 663. 
Mivouxto? <D7JXig, 282. Mixa-^X B' 7j Nix7]9<JpO(;, SeaTc6T7)? 234. — üaTpidpxv]?, 881. 
MixaTjXiST)? A., 758. Mtxata?, 100. Mooecnro?, 717. Movat iSioppuÖfxot, 429. 
— Koiv6ßtot, 424. 
MovaoTTjpiov dy. TpidS. 'AxpcoTqptou, 245. — 'ApxaStou, 245. 
— 'Aaco^dTcov, 245. 
— BpovTTjcrtou, 245. 
— FoußepveTou, 245. 
— Ferna?, 245. 
— üpeßeXY), 245. — TottXou, 245. 
jz.cvaxtx7j t Störy)?, 872 eg. 
— xoupd, 873. 
Movaxixot xavove?, 721. 
Movaxtcr^o?, 869 eg. 
Movaxot, (jttxpoax^pioi, 883. 
Movaxo? paao90po?, 869 eg. 
MovaxoXoyiov, 882. 
Movtj 'Ayta? AlxaTeptvr)?, 971. 
— 'Aytou JQauXou 437. 
— BaT07re8bu, 437. 
— rpTjyoptou, 437. 
— Aiovuafou, 437, 969. 
— Aoxetapioo, 437. — 'Ea9iY(Jtevou, 437. — Zcoypa9ou, 437. — 0eoXöyou ev Uaryup, 969. 
— 'Ißfacoy, 322, 437. — KapaxdXou, 437. — KouxXoujjiouaiou, 437. 
— KovaTa^ovirou, 437. 
— MeyiaTY)? Aaupa?, 437. 
— Sevo96)VTo?, 437. — S7)p07TOTd{JlOU, 437. — }OXu(i.7rt(OTtao7]?, 236. — üavayta? Ka^apttoxtaaT)?, 22 eg. — IlavTOXpdTOpo?, 437. 
— IIpo9if)Tou 'HXtou Ilapvacratöo?, 394 eg. — Pcoaoixou, 437. — 2t(xcovo? Ilex-pa?, 437. — STaupovixrjTa, 437. 
— OavepcojJievY]? HaXajjtivo?, 977. 
— $iXo6eoi>, 437. 
— XtXavSaptou, 437. 
Moaxova? A. 0 . , 446 eg., 465. 
M6axo? 'AvaaTacnq?, 601, 602. 
MoupouXTQ? 'EjjtfxavouvjX, 475. 
Mouaetov BeXtypaStou, 233. 
MouaouX(xdvot Muaxtxterral> 800. 
Mouaawto?, 724. 
MouxaouXa? 'HXia?, 1056 eg. MTtaXdvo? Ayjjx., 257. 
MTcetATrife T., 1058. 
M7riXX7)p7)<; T., 623. Mtcovt)? T. K<ov/vo?, 238 eg., 257, 462, 473 eg., 595, 682 eg., 689 4g., 1056, 1081, 1082, 1083. 
1104 ü£va£ dvo|idxü)v xal Tcpay^dtcöv xoO N ' x6p,ou 
M7rpaTOtc*>T75? IlavayuoTY)?, 258. 
MUCTTIXÖ? Ae wrvo?, 620. 
MUTIXTJVTQ, 1082. 
McodfxeO, 799 Ig. 
Mcoüa%, 102, 141, 803, 952. 
Ndvax, 797 eg. 
Naö<; dyta? IIapaaxeu7J<; Boo^ touxSepe, 752. 
— — — ütxpt&tou, 743. 
— ctytou Tecopytau Koußapa, 959 eg. 
— — — KuTuapiaaa, *T^co-
jxaOtcov, 738. 
— — — KouayouVT^ouxtou, 
748. 
— — — Maxpox^opiou, 754. 
— — — Tpo7rato96pou TiX-
Ye^ip^ev, 746. 
— — Ai^Tpfou, ©SG/VLXY)?, 969. 
— — NtxoXdou TaXageiSiou, 601, 626. 
— — — Neoxcoptou, 746. 
— — — IIepd(AaTO<;, 231 . 
— — üexpou, 965. 
— — XapaXd[A7rou<; ev Beßextco, 745. 
— ayicov AcoSsxa \A7rooT6Xcov <Dtpt-
xioh 742. 
— — 0eo8copo>v BXdyxa?, 737. 
— — Kcov/vou xal 'Exiv/jc; SUXTJ?, 750. 
— — — — — 'T^co^aOei-
cov, 739, 740, 741. 
— TeveÖXiou TOU IIpo8p6(xou revyj Ma-
XaXe, 753. 
— EüayyeXicPiAou T % 0COT6XOU Ba9eo-
Xcopiou, 745. 
— Kot^aeox; 0eor6xou, 733, 735, 736. 
— Mexa(jLop9Ci>oeo)<; TOU Samjpo? Kav-
SuXXi, 749. 
— na f^AeylcTTOV Tagtapxöv Neou Map-
(jtapa St0covfoc<; ^ A6yyou, 755. 
— Tijjtlou üpoSpö^ ou (TO>V 'E9evT7j8o>v) 
E7)poxpr)W)<;> 744. 
— Tagtapx&v IlaXara, 732. 
NauTCXicfcry)«; 'Idxaißo?, IIp<OTO^ dcXT7]<;, 757, 
758. 
Neßpl3ifc 'Icwfcv., 742. 
Nexpoxa9etov 0e[a? 'AvaXTQ e^co? Maxpo-
Xcoptou, 753. 
— — MeTajx,op9Ci>ae<D<; TOU 
Somjpoq SWTXTJ, 743. 
veoeXXvjvixV), 536 eg. 
Neos Map^apa? StOcovta?, 730. 
— ÜXaTCdVio^ ö?, 709, 710. 
NY)7TloßaTÜTlCJ^ 6?, 703. 
Nidpxo? K., 1058. 
Ntx687)(xo<; (JlavoauoTaTos), 606. 
NtxoXdou S T . 0e68opo<;, 239. 
Ntx6Xao? A', auToxparcop, 553. 
— yvcoaTtxö?, 270. 
— (BeXt^ lpoßiT?), 'E7rtaxo7iO(; 'Axpt-
§o>v, 248, 251 . 





NoTapa? AoatOeo?, 1085. 
Nouc, 587 eg., 670, 671, 672, 675. 
Nu^9to<; 'ExxXyjata?, 623. 
Neos, 455. 
3uX6yXu7TTa, 594 eg. 
'OSTjyyjTpta, 606. 
OtxovojJto? Kcov. 6 eg Olxovo^cov, 279, 
536 eg. 
Otxovo^ou B. 'HXta?, 686. 
Otxouptevtxol IlaTptdpxat, 242, 686. 
Otxou^ tevtxöv üaTpiapxeTov, 35, 173, 731. 
'OXuprtou II. NixöXao?, 594 eg. 
"OjJtYjpo? 275, 304, 707. 
6(juXiai, 263. 
6jxoiOTeXeuTOV, 189, 953. 
6[Aoou<nov, 695, 713, 718. 
'O o^aTTov&taxY) Ayj^oxpaTta repjxavta?, 74. 
"Ovo^a TOU 0eou, 779 eg. 
6guTovLC(i.6(;, 191. 
'Og9opS7), 1056. 
'OpOoSogo? 'ExxXTjata, 683. 
— 0eoXoyta, 226. 
"Opxo? 'l7T7roxpdTOu<;, 928. 
'OpXdvSo? 'AvaaT., 235, 238, 965, 969, 
970, 971, 980. 
'Op9av6? Mdpxo?, 47 eg., 763 eg. 
"Octo?, 'E7rtaxo7ro<; KopSouTj?, 699. 
OuaXevTtvo?, YvoaTtx6<;, 270. 
OuaXeptavö?, 714. 
OudXT)? auToxpdcTop, 713, 714, 717, 721. 
OurcavtadSat, 786, 787, 788, 789, 790. 
oüata, 711. 
IIa07)Ttx7j euOavao-ia, 932. 
üatato? B', üaTptapx^ ?, 437. 
IlaXatd Aia0r}X7], 804 eg. 
üaXXdSto? 'EXevou7c6Xe6i<;, 274. 
— My)Tpo7roXiT7}<; 'IopSdvou, 458. 
üavayta, 970 (ßX. 0eOT6xo?). 
üavaytOTaxo? II., 885, 886. 
IIavaytcoTt87)<; 'Icodvvy)?, 457. 
— Aecov., 742. 
üavayoTrouXoc; 'Icodvv/)?, 154, 401. 
IlavdpeTO?, 6 Ntxopj&eia«;, 1008. 
üavTeXe^ {jtcov (KapavtxöXaq), MqTpoTCoXi-
rr\q Koptvöou, 467, 682. 
üavToxpdTcop, 606. 
na7ra87)p)Tpfou 'AX. xal E., 467. 
— N6vva, 1004 eg. 
IIa7ca8Ö7rouXo? SruXtavo?, 297 eg. 
IIa7ra867rouXo? XpuaöaTojxo?, 'Apxtejc. 
'AOTJVÖV, 258, 259, 465, 536, 541. 
IHvaj; dvo[idtxü)v xat npaYiiAxcav xoö N' x6p,ou 1105 
IlaTca? 'AOavdouo?, MY)Tpo7toXiT7]s 
vou7u6Xeco?, 22 eg., 726 eg., 751. 
IL6mct<z BtXTOip, 282. 
— 'Icodvv7]?-IIauXo<; 6 B', 474. 
— IlauXo? 6 ST', 454. 
— IHo? 6 X I I , 935. 
naTOxpixaJjX rp^yopto?, 239, 257. 
IlaTclas, 264, 363, 371, 1058. 
Tramxöv exxXY)Tov, 716. 
IlaTrouXtöT)? Kcov., 1085. 
TOxpajjLovdpioL (vecoxopoi), 874. 
Ilap^evas , YVCOCTLXÖ?, 270. 
7rapoguToviaji.6<;, 955. 
I ldaxa 'Iou&xXxov, 133. 
üaTeXo? T. Kcov/vo?, 244. 
ILxTpiveXY)? X . , 1004. 
üauXo?, 133. 
üaTpoXoY^ al ZjcouSal, 1056. 
IIeXexavto>)<; S. , 233. 
IIeVT7]xo(yTr), 623, 808, 971. 
7i£piX&pv}GKi 207. 
IlXavouo^s Mdgt^o?, 286. 
ÜXaTUTepa, 968. 
ÜXocTov, 577, 915. 
nx-rjOcov TefAiaTO? I \ , 239. 
nxtvio?, 265. 
irveu^a, 670, 675. 
nveu(j.aTojxdxoi, 722. 
Troirjoi? exxXTQataoTixY), 277. 
IIoi^ v» üaTptdpXT]«; M6axaS> 244. 
— TOU 'Ep^a, 264. 
IIoXuxapTTo«;, M7)Tpo7c. npouaav)?, 264, 452. 
üoXcovia, 36. 
IIopTatTtaaa, 322 eg. 
IIop9upLo<;, 265. 
IIop<pupio<;, {xovaxo? 'IßTjpfcrr)?, 606 eg. 
IIÖTTep O., 243. 
üpagei? (xapTupcov, 272. 
7ipagts dpeT&v, 567 eg. 
— evToXcov, 567 eg. 
ÜpeßeXv), (JtovaaTTjpiov, 245. 
npivT^tTra? 0 . rewpYLo?, 172 eg., 424 eg. 
üpöSpo^ o?, 'Icodw/j?, 606. 
npoTjY^aa^evcov AetToupY^oc, 459. 
7rpo7TapoguTOvta[jt,6<;, 190, 951, 956. 
npoTcdTope«;, 90. 
7TpocreuXTQ, 583. 
— TOU 'IYJOOU, 1058. 
npoaxuvrjTdptov, 625. 
7Tp6oXY)^ t(;, 212. 
7TpoacpSiax7) ÜOITJOK;, 278. 
7rp6aco7üov, 711. 
üp6xopo<;, Suxxovo?, 970. 
HpcoTeTCtcfT(XT'y]?, 184, 434, 437. 
IIpcoToSeuTepa ZuvoSo?, 875. 
IIpcoTo?, 182 eg. 
npcoT07rXaaTc5v egcxn?, 613. 
ÜToXe^ aTo?, YVCOOTIXÖ?, 270. 
IIuGaYÖpeioi, 870. 
TwXcopot, 874. 
GEOAOriA, Topos N% T€\>xo<s 4. 
Pd^a, 797. 
PdvToßtT? 'Ay.91X6xt.os, 248 , 397 . 
PavToadßXteßLT? 'ApTe^uo?, 248 . 
paao9Öpoi [zovaxot, 884 . 
Pa^dvY), 1 0 0 4 . 
PeTtxios, 'ETUGXOTTOS AUYOUCTOSOUVOU, 2 8 2 . 
PTJYOTIOUXO? Xp. retopYto?, 132 eg., 375 eg. 
prjTOptxal epaiTTjaei?, 9 5 1 . 
puöjuxal KpOTdaet?, 954 . 
pu0(UX7] 7ro£7)ais, 2 7 8 . 
Pco^ avös 6 MeXcpSos, 2 7 8 . 
PcojxuXos, 363 . 
Poata, 1082 . 
Saßd, 9 4 . 
Sa^ourjX, KuTCpto?, 536, 557. 
Sa7T9<o, 238 . 
Saroupvivos, 697. 
Eevexas, 916. 
Eepa9st^, 'Apxiemcxo7ros 'AOTQV&V xal 
7rda7)s 'EXXaSos, 4 5 8 . 
SepYio?, 975 . 
SY)^ .aT67üouXo<; II., 747 . 
Stxxta^ ös, 797 eg. 
St^67rouXo(; ©6691X0?, 1081 . 
Sipuov 6 piayos, YMMJTIXOS, 2 7 0 . 
StaxÖTTouXo?, 742 . 
Ltcov, 94 . 
SIWTTJS Mdpxos, 145, 392 , 393 , 536, 5 4 1 , 
542 5 5 1 . 
SxtaSa? A. 'Äpurrog., 241 . 
SxourepTjs K., 1058 . 
SoXoßiÖ9, 464 . 
SoXoycov, 2 3 1 . 
EoueTomos, 265 . 
Sou^TTpa eX Pkp, 4 4 7 . 
2ouxdvG>9 'Apaevios, 1085. 
oo9iaTai, 800 . 
ErrapTiaTai, 915 . 
STaysXos A7jjx7)TptO(;, 600, 6 0 1 . 
STavta-tfa? 0paaußouXos, 7CpcoTo^ dXT7}s, 458 
STaupcboQs 'ApiaTapx^?, 1007 . 
STauptST)? 0 . BaaiXetos, 242 , 244, 245 , 
449 eg., 467 , 684, 685 , 686 . 
ÜTaupos, 2 1 1 . 
STaupwai?, 6 2 3 . 
2Te9av67rouXo<; XapdXajxTro?, 2 4 4 . 
STe967rouXo<; A. K., 6 0 2 . 
STe9avo?, Sidxovos, 970 . 
— M7)Tpo7roXLT7)<; 2691a?, 4 5 5 . 
STOOC, 916 . 
STCO'CXT) 9iXoG09ta, 870. 
IWCxoi, 915 , 916 . 
Eu|xßoXov Ntxatas , 718. 
Suyecov, M7]Tpo7toX. ElpY)vou7r6Xeco?, 455 . 
— 6 0eo86xo?, 320 . 
— 6 STUXITYJ?, 973 . 
auvagdpiov, 2 7 3 . 
Suvagi? 'ATCoaToXoäv, 6 2 3 . 
— 'ApxaYYeXcov, 607 . 
7 0 
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— Tepövrcov, 182, 184. 
Suveato? 6 Kupyjvato?, 284. 
— ji.ovax6?, 594. 
EuvoSixov Gt!>aT7}(xa, 720. 
SuvoSo? Kcov/Xeco?, evo^iAotkra, 32. 
— Ofocoup. Z', 949. 
— npwToSeuTepa, 875. 
ax'o^aTa xaXoXoyixd, 949. 
GXto^a jxsXeTtavöv, 715. 
CTC0T7)p(a, 219 eg. 
ao)T7)ptoXoyta, 205 eg., 409 eg. 
ScoTTjptou Tecopyio?, 233, 257, 600, 627, 
972. 
— Mapia, 972. 
ScoTVjpio?, 'ETTIGXOTTO? KcovcTavTia? ev Ka-
va8a, 474. 
ScoTYjpoTrouXo? T. Xap., 567 eg. 
Ecoadvva, 187. 
Lo)9povidSy)? 'Idxcoßo?, 455, 687. 
SaxppovLo? *IepoaoXujxcov, 280. 
— 6 IIpoixovvYjcTou, 755. 
ococppoauvT], 576 eg. 
TdxiTO?, 265. 
Tartavö? 6 Supo«;, 265, 281, 283. 
TePTt>XXiav6<;, 270, 282, 283, 460. TepTuXXo?, 352, 353, 354, 363, 368, 371, 
372, 373. 
TSajxfov, 801. 
T^wpT^aTo? Bapvdßa?, M7)Tpo7toX irr) s Ki-
Tpou?, 242, 264. 
TrjXXuptST)? A., 1058. 
TOXGTOY) Asov, 462, 942. 
TOVIXYJ pu6yo7roua, 279. 
TOTTAOU, fxovaoTYjptov, 245. 
Topovxo, 473. 
Tpei? lepdpxat, 459. 
TpepreXa? riavayiwry)?, 140,145, 392,393. 
Tpcoidvo? SiroplScov, 31 eg. 
Taa7rapX% EuGTpaTio?, 231 eg. 
Tad-rao? 0£{i.., 440. 
TGI[XIGXYJ<; 'Iwaw/)?, 173. 
TatpTuavX% N. K., 1058. 
Tao(i.XeXT<76yXou I \ , 430. 
Tcoupo? Kupidxo?, 470. 
TußiyyTj, 1080. 
TWxöv (Tpdyo?), 173. 
*Yjxvoypa9la, 228. 
'T^aTuavTY), 208, 623, 971. 






Qappaxtöv)«;, 541, 546, 547, 553, 558. 
<DiXdpero<;, 'Apxie7TiGX07ro<; M6GX<*<; 348. 
— Taepvtxa?, 251. 
<DiXr)^ <ov, 361. 
OlXlTTTTlS?)? B . , 450. 






OiXcov, 1081, 1082. 
OcoTtaS?]? 'EyyavouYjX, 457. 
OXcopo9crxu Fecopyio?, 244, 1058. 
Ooißo?, 712. 
Oouyia?, MeOoSioc;, M7)Tpo7uoXiry)<; 'A-
gcoy.7jc;, 684. 
— — — ©uaxetpcov xal MsydXiQs 
Bperravia«;, 1057. 
— navayuor/ )? , 459. 
OOUVTÖTTOUXO? EudyyeXo?, 449. 
OpavT^eTTj? T., 758. 
9povY)Gt?, 576 eg. 
Öp6vTcov, p"/)TO>p, 265. 
9\jot?, 711. 
OC&TIOC, 717, 948. 
— B' , IlaTpidpxv)?, 450, 456. 
— cIep6?, 47 eg., 187, 251, 455. 
— TpdXXecov, 750. 
XaT^7)jxixdX7} 'AyyeXtxT), 233. 




XpLGTiavtxT) rpa{xj/,aTeta, 257 eg. 
XpiGTtaviG^oc;, 802 eg., 1057, 1082. 
XpiGToXoyta, 1057. 
XplGTOU 'AvaGTaGi?, 623. 
— Bafcpopo?, 623. 
— BaTTtlGl?, 623. 
— revvTjGic;, 623. 
— TTcaTtavTYj, 208, 623, 971. 
Xpov67rouXo<; NixoXao? 912 eg. 
XpuGavOo? (<DtXi7t7u87)<;), 'ApxieTciGX07ro? 
'AOTJV&V, 258. 
XpuGoXcopoc? MavouiQX, 285. 
XpuGÖGTojio? lepo?, 251, 274. 
XpuGÖGTopto? (Ha7raS67TouXo<;), 'Apxierc. 
'AÖTJV&V, (ßX. IIa7raS67rouXo(; Xp.) 
— MyjTpoTcoX^TT)? TapStxtou, 453, 458. 
— NeoxaiGapeta?, 740. 
— (Kopcovato?), M7)Tpo7CoX^T7)? Neo-
xatGapeta?, 451. 
— M7)Tpo7roXiT7)<; Nea? Eyupvv)?, 458. 
,Feu8o-AiovuGio? 6 'ApeoTuayirr)«;, 1057. 
Teu8oxX7)(JievTia, 270. 
^FeuScovutuxY) Tpa^aTeta, 275. 
Tuxa? NixoXao?, 594. 
VuXtaTpixr), 409. 
'ßpiyevyjC, 144, 265, 269, 284, 722, 1057, 
1082. 
ETPETHPION SENQN ONOMATÜN TOY N' TOMOY 
A b b a t i s Smaragdi 57. 
Abbo de Floriac 124. 
Abulaf ia 807. 
Abu Madyan 801 . 
A c h a m o t h 837 sq. 
A d a m , Gottfr. 461 . 
Adi -Gran th 798. 
Ado of Vienne, 351, 352. 
Afanassieff, N. 403. 
Aigra in , R. 274. 
Aland 275, 1088. 
Alexandre d' Alexandrie 122. 
Alexios I. Komnenos 890. 
Al la t ius 131. 
Allmenn, J . j . von 139, 144, 392, 397. 
Allo, P . 396. 
Alphius , St . 353. 
Al taner , B.— Stu iber , A . 260, 261, 263, 
266, 270, 271 , 273, 274, 275, 281, 
192, 291, 697, 716, 718. 
Aman , E . 47. 
Ambroise St. 123. 
A m i d a 791, 795. 
Amiot , F . 148. 
Ammianus Marcell inus 697, 706, 707. 
Anastase le Bibliothecaire 124, 126. 
Anastasius Sinai tes 678. 
Andel , G. P . van 460. 
Andr io tes 325. 
Andronikos I I I . 8, 13, 18. 
Androutsos Chr. 818. 
Anrieh, C. 898. 
Anselme de Havelberg 125. 
— de Reims 124, 127. 
Ansohn, E . 922. 
An thony of Novgorod 350. 
Antonopoulos, N . 444. 
Apoll inaris 823sq., 829, 831, 845sqq., 
849sqq., 851sqq. 
Apph ia 352. 
Archippus 352. 
Ardesianes 842. 
Ar ians 489, 492sqq. 
Aris tote l ian terminology 489. 
Ar ian i sm 846. 
Ar ius 122, 845, 846. 
Armst rong, A. H . 897 . 
Arnason, H . H . 969. 
Aronin, J . 968. 
Arsenios (Patr . ) 1 1 . 
Ascension 825. 
Ast ruc , Gh. 1084. 
A thanase (-ius) St . 122, 357, 496, 500, 
770sqq., 776, 823, 846, 850. 
Athenagoras 673, 864. 
Athoni ten 12, 17. 
A t m a n 783, 785. 
Aub in , P . 899. 
Aude t , J . P . 390sq., 393. 
Auer , A. 927, 938. 
Augus t in St . 126, 166, 678, 831. 
Au ten r i e th 670. 
Axionicus 842. 
Bacon, F . 917. 
Bährens 766. 
Ba in ton , R . H . 462. 
Baker , Derek 460. 
Balanos , D. S. 890, 908. 
Bal thasar , H . U. von 589, 592. 
Baltzel l , W. H . 942. 
Bardenhewer , O. 281, 284, 714. 
Ba rdy , G. 274, 695, 703, 710. 769. 
Ba r Kochba 138. 
B a r l a a m 10, 15, 17sqq. 
Baroffio, Bonif. OSB. 462. 
Barr inger , R o b . C. S. B . 474, 485. 
B a r t h , Karl 929. 
Bar ton , P . F . 460. 
Basil the Great 480sqq., 765, 774sqq., 
818, 889, 893sqq., 1049sqq., 1052sqq. 
Basset, R . 354. 
Baudoin de Canterbury 125. 
Bauer 329. 
Baums ta rk , A. 261 . 
Baus , Karl 260, 695, 703. 
B a y a n , G. 354. 
Baynd i r , H . H . 750. 
Bayreu ther , E . 461 . 
Beck, H. -G. 174, 272, 274, 275, 277, 
717, 750, 897sq. 
Behler, G. M. 151 . 
Bede le Venerable 123, 126. 
Bedjan, R. P . 354. 
Beissel, St . 619. 
Bekker , I. 948. 
Benedic t of Nursia 497. 
Benz, E . W. 680. 
Bernha rd 151. 
Betz 380. 
B h a g a v a t a P u r a n a 784. 
Bidez, J . 703, 710sqq. 
Biener t , Wolfg. A. 267. 
Bilal is , S. 768. 
1108 Eöperfjptov Jevcov övo\i&Tm xoO N' xöjioo 
Bindley, T. He rbe r t 57. 
Black, M. 1088. 
Blankenburg, VV. 462. 
Bludau, A. 274. 
Bobrinsky, Boris 20, 770. 
Bock, F . 29. 
Bodhisava t tva 795, 797. 
Böhme, J . 819. 
Bogovlenskij, S. K. 1084. 
Bolotov, 66, 67. 
Bonis Konst . G. 267, 485, 899. 
Bonnard, P . 132, 139, 157. 
Bonwetsch, D. 286. 
Borecky (bishop) 1050. 
Borras i Feliu, A. SJ 161 . 
Borries, E . von 707. 
Bornhäuser 140. 
Bornkamm, G. 143. 
Bosc, J . 406. 
Boulgakof, S. 48, 67, 155, 764. 
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DIE KUNST UND IHR ERZIEHERISCHER WERT 
BEI DEN DREI HIERARCHEN 
(Basilios d. Gr., Gregor v. Nazianz und Joh. Chrysostomos)* 
Prof. Dr. Dr. h. c. Herter zu seinem 80. Geburtstag 
VON 
T H . NIKOLAOU 
Das Fest der Drei Hierarchen wird in der orthodoxen Kirche be-
sonders feierlich begangen. Denn es gilt dem Andenken der drei grossen 
Kirchenväter und ökumenischen Lehrer: Basilios des Grossen, Grego-
rios des Theologen und Johannes Chrysostomos. Ihr Leben und Wirken 
im 4. Jhdt. fällt mit der Blütezeit der einen ungeteilten alten Kirche 
zusammen; ja, es ist nicht übertrieben, wenn gesagt wird, dass eben 
dieses ihr vielseitiges und tiefgreifendes Wirken als Kirchenleiter, Leh-
rer und Denker ein nicht zu übersehender Faktor für die damalige 
aber auch nachfolgende kirchliche und theologiegeschichtliche Entwick-
lung — insbesondere des Ostens — darstellt. Die grundlegende Bedeu-
tung ihres Werkes zeichnet sich deutlich dadurch aus, dass die nach-
kommenden Theologen und Denker in Byzanz — und z.T. auch heute 
in der orthodoxen Theologie — sich auf das Schrifttum der Drei Hier-
archen als eine weitgehend anerkannte Autorität berufen. 
Es ist daher durchaus verständlich, dass sich der Historia Institu-
tionis zufolge im 11. Jhdt. ((unter den gelehrten und frommen Männern 
in Konstantinopel ein Streit» darüber entfachte, wer wohl unter den 
Drei Hierarchen grösser und bedeutsamer sei. Es habe sogar Gruppie-
rungen gegeben, die ihren Vorzug diesem oder jenem schenkten. Der 
Streit wurde auf Vorschlag des Dichters und Gelehrten Johannes Mau-
ropus, Bischof von Euchaita, dadurch beseitigt, dass die Kirche für 
alle drei für den 30. Januar-ein gemeinsames Fest einführte1. 
* Der vorl iegende Text wurde am 2.2.1978 in Bonn-Beuel anlässlich des 
Festes der Drei Hierarchen auf E in l adung der Griechisch-Orthodoxen Metropolie 
u n d der Erz iehungsabte i lung der griechischen Botschaft vorgetragen. 
1. Vgl. MvjvaTov 'Iavouapiou, hrsg. v. 'ATTOCTOXDCY) Aiaxovta 1% 'ExxXyjoiaq T7j<; 
'EXXaSo;, Athen 1974, S. 250 f. und PG, 29 GGCXC f. Hiernach ist das Fest u n t e r 
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Die Einführung des Festes fällt in eine Zeit, in der die antike 
griechische Paideia in der neu errichteten Universität von Konstanti-
nopel und in dem Wirken von bedeutenden Gelehrten, u.a. Michael 
Psellos und Johannes Italos, vorzüglich gepflegt wurde; es ist die Zeit 
des byzantinischen «Humanismus». Die Einführung des Festes der 
Drei Hierarchen kann aus diesem Rahmen nicht herausgelöst werden. 
Dafür spricht eindeutig die Sinngebung des Festes. Nämlich lange vor 
dem akademischen Jahr 1843/44, als das Fest der Drei Hierarchen vom 
Senat der Universität Athen offiziell zum Feiertag der griechisch-
christlichen Paideia erklärt wurde, hatte es im Bewusstsein der grie-
chisch-orthodoxen Christen diese Bedeutung erlangt2. Die Rechtfer-
tigung für diese Sinngebung wurzelt im Schrifttum der Drei Hierarchen 
selbst, welches die vor allem durch Klemens von Alexandrien und Ori-
genes begonnene Harmonisierung der christlichen Offenbarung mit dem 
griechischen Denken weiterführt und vervollständigt. Das griechisch-
christliche Erziehungsideal ist daher eine geistesgeschichtliche Grösse. 
Diese geistesgeschichtliche Grösse ist allerdings in den letzten Jahren 
in der politischen Szene Griechenlands aus herrschsüchtiger Zweck-
mässigkeit zur Propaganda-Floskel geworden und deshalb in Misskre-
dit geraten. Nur durch nüchterne kritische Ausarbeitung der Texte 
können wir ihren wahren Sinn wiedergewinnen. 
Die Feierreden zum Fest der Drei Hierarchen gelten traditions-
gemäss der Thematik ihrer Bedeutung als Erzieher und Schutzpatro-
ne der griechisch-christlichen Paideia. Diesem Brauch folgend, ergreife 
ich mit Freuden die Gelegenheit, welche mir die Veranstalter der heu-
tigen Feier durch ihren ehrenvollen Auftrag bieten, und werde über 
den speziellen Gegenstand sprechen: «Die Kunst und ihr erzieherischer 
Wert bei den Drei Hierarchen». Bevor ich mich aber den Aussagen der 
drei Kirchenväter über das genannte Thema zuwende, halte ich es für 
Alexios I . Komnenos (1081-1118) eingeführt worden. In dem «Menologion der 
or thodox-kathol ischen Kirche des Morgenlandes, I . Theil, Deutsch und Slavisch...» 
von AI. Maltzew, Berlin 1900, S. 859, s teh t dafür das Datum 1084. Manchmal wird 
auch «Mitte des 11. Jhdts». genannt , s. B . Stephanidis, 'ExxXTqaiacmxT} Tcropfa, 
Athen 21959, S. 463; für «sehr charakteris t isch für die griechische Kirche» hält 
Stephanidis mit Recht die Tatsache, dass sie von der allgemein bekannten Gruppe 
der drei Kappadokier Gregor von Nyssa fallen Hess und Johannes Chrysostomos 
als den dr i t ten grossen Kirchenlehrer hinzufügte. 
2. Vgl. D . S. Balanos, AIOCTI Y) eop-r/j TCOV Tpi&v *Ispap}(cov e6ea7ria07) o><; eoprq 
T % TlatSelaq, Athen 1948. 
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erforderlich, die Stellung der Alten Kirche zur Kunst bis zunT4. Jhdt. 
kurz zu skizzieren. 
Dass die Alte Kirche nach den literarischen Quellen bis ins 4. 
Jhdt. hinein durchweg eine ablehnende Stellung zur bildenden Kunst 
vor allem mit religiösen Motiven einnimmt, ist seit vielen Jahrzehn-
ten ein bekannter und gut ergründeter Topos3. Hieran vermögen weder 
die kulturoffene Haltung eines Klemens von Alexandrien, der z.B. 
neutrale Bilder für Siegelringe vorschlägt4, noch die Tatsache, dass es 
in häretischen und somit in Kreisen, die nicht in der kirchlichen Gemein-
schaft lebten, Bilder, selbst solche von Christus, gegeben hat5, Entschei-
dendes zu ändern. Die christlichen Schriftsteller dieser Zeit treten fast 
uneingeschränkt für die uralte bilderscheue Tradition des Judentums6 
ein, obwohl sie in der hellenistischen Synagoge inzwischen erheblich 
eingebüsst hatte7. Das Arsenal ihrer theologischen Argumente rührt 
allerding nicht nur von der jüdischen Polemik, sondern auch von der 
Kritik griechischer Religionsphilosophie8 her. 
3. H . Koch, Die christliche Bilderfrage nach den l i terarischen Quellen, 
Göttingen 1917. W. E l l i g e r , Die Stellung der alten Christen zu den Bildern in 
den ersten vier Jahrhunder ten (nach den Angaben der zeitgenössischen kirchlichen 
Schriftsteller), Leipzig 1930. H , v. Campenhausen, Die Bilderfrage als theolo-
gisches Problem der alten Kirche, in: Ders: Tradi t ion und Leben, Kräfte der 
Kirchengeschichte (Aufsätze u. Vorträge), Tübingen i960, S. 216-252. 
4. Klemens A I . , Paedagogus, 3 ,11: Stählin, I, 270, 7-11: «ou $k ^paytSec Y)[JUV 
&TTCOV 7reXeta<; 7) ^OUC v a ^ oupioSpojxouaa TJ Xupa ^ouatXY), fj xixprjrca IloXoxpary)«;, 
7) ayxupa VOCUTIXT), 7)v SeXeuxo^ sve^apaTTSTO Tfj yXuyfi, xav aXteocov Tic, f), dbroGToXou jxs-
/^.vrjcreTat xal TCOV s£ öSaro; avaa7ro)(jt,evcov TcaiStcov ou y&p slSwXcov 7rp6crco7ra evairuTrot)-
T£OV. ..». 
5. Vgl. z. B . das Christusbild der Karpokra t ianer (Irenäos), Adv. hae r . , 
1,25,6: PG, 7, 685B),.das Johannesbi ld des Lykomedes (Johannesakten , 26-29; 
Neutes t . Apokryphen, hrsg. v. E . Hennecke u. W. Schneemelcher, Bd. 2, Berl in 
31966, S. 147-148) und das Simonsbild der Simonianer (Irenäos, Adv. haer . , 1, 
23,4: PG, 7, 673A). vgl. auch Eusebios, Ad Constant iam: P G , 20, 1548 D). 
6. Vgl. E x . 20,4 f. 23; Lv. 26,1; Dt . 4,16f; 5.8f. 27,15. 
7. Vgl. H. L . Strack~P. Billerbeck, Kommenta r zum Neuen Tes tament a u s 
Talmud und Midrasch, IV, 1, München 1928, S. 385-394. W. G. Kümmel, Die äl-
teste religiöse Kunst der Juden , in: J u d a i c a 2 ,1946, 1-56. Erwähnenswert sind h ie r 
die figurenreichen Szenen aus dem Alten Tes tament an den Wänden der Dura -Eu-
ropos Synagoge, die seit ihrer En tdeckung (1932) Anlass zu heftigen Diskussionen 
geben; Näheres hierzu, insbesondere über den Stand der Diskussionen, s. / . G u t t m a n n 
(Hrsg.), The Dura-Europos Synagogue; a re-evaluation (1932-1972), Missoula, Ame-
r ican Academy of Religion, Society of Biblical L i te ra ture 1973. 
8. Zusammengefasst und mi t einigen Stellenangaben siehe diese Argumente 
bei / . Kollwitz, Bild I I I (christlich), in Reallexikon für Ant ike und Chr is ten tum, 
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Mit dieser Stellung der altchristlichen Literatur zur bildenden 
Kunst stimmt jedoch die christliche Praxis nicht überein. Die archäo-
logischen Funde erhärten die These, dass die bildende Kunst in das 
Leben der alten Kirche bereits vor dem 4. Jhdt. eingedrungen war. Hat-
te die christliche Archäologie früher die ersten christlichen Kunster-
zeugnisse für so alt wie das Christentum selbst erklärt, so haben 
mehrere neue Beobachtungen seit dem Ende der zwanziger Jahre zur 
Gewissheit geführt, dass die christliche Kunst im strengen Sinne des 
Ausdruckes, d.h. die Kunst, «die ihre Existenz und ihren Inhalt spezi-
fisch christlichen Gedankengängen verdankt», erst nach 200 n. Chr. 
entstanden ist9. 
Die zwischen den kunstfeindlichen Äusserungen der christlichen 
Schriftsteller der Frühzeit und der heranwachsenden christlichen Kunst 
bestehende Diskrepanz ist ein Indiz dafür, dass die Kunst erst in ein-
fache, theologisch nicht gebildete christliche Kreise Eingang gefun-
den hat. Hierbei stand sie zweifellos unter dem Einfluss der hellenisti-
schen Umwelt. Wie weit dieser Einfluss reichte, entnehmen wir der 
wertvollen Reihe der «Studien zur Entstehungsgeschichte der christ-
lichen Kunst»10 von Theodor Klauser, die im «Jahrbuch für Antike und 
Bd. 2, Sp. 319f. Charakter is t isch dafür, dass die christ l ichen Schriftsteller auch die 
Kri t ik der griechischen Religionsphilosophie verwenden, is t die von Klemens v. 
Alexandrien allein überlieferte Anschaunung von Zenon (Stromata V, 11: Stählin, 
I I , 377, 1 ff.), dass er in seinem Staa t nichts von Tempeln und Götterbildern wis-
sen wollte; dazu sowie zur gesamten religionsphilosophischen Kr i t ik im Al ter tum 
vgl. auch den immer noch wertvollen Aufsatz von J o h . Geffcken, Der Bilderstrei t 
des heidnischen Al ter tums, in: Archiv für Religionswissenschaft 19, 1916/1919, 
289f. 
9. T h . Klauser, Studien zur Entstehungsgeschichte der christ l ichen Kuns t I, 
in: Jahrbuch für Antike und Chris tentum, 1, 1958, 20-21; Klauser verweist 
hierbei auch auf die Arbeiten von A.M. Schneider, P . Styger, F . W i r t h , G. Roden-
waldt und anderen. In seinem Aufsatz: Die Äusserungen der alten Kirche zur Kunst . 
Revision der Zeugnisse, Folgerungen für die archäologische Forschung, in : Ders., 
Gesammelte Arbeiten zur Liturgiegeschichte, Kirchengeschichte und christlichen 
Archäologie, hrsg. v. E . Dassmann (JbAC, Ergänzungsband 3), Münster 1974, S. 
334, da t ie r t Klauser «den allgemeinen Stellungswechsel der Kirche in der Bilderfra-
ge zwischen 350 und 400». Ers t in dieser Zeit wird nämlich die Kuns t auch von den 
christl ichen Schriftstellern und Kirchenvätern, mi t den drei Kappadokiern und 
Johannes Chrysostomos an der Spitze, be jaht und befürwortet. 
10. JbAC 1, 1958,20-51; 2, 1959, 115-145; 3, 1960, 112-133; 4, 1961, 128-145; 
5, 1962, 113-124; 6, 1963, 71-100; 7, 1964, 67-76; 8/9, 1965/66, 126-170; 10, 1967, 
82-120. Besonders aufschlussreich sind die jeweils am Ende eines jeden Bandes in 
grosser Zahl beigegebenen Tafeln, auf die sich die «Studien» beziehen. 
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Christentum» erschienen ist. Klauser wies darin überzeugend nach, 
dass die Figuren des Schafträgers und der Orans, die in der christlichen 
Archäologie als Bilder des Guten Hirten Jesus und einer betenden Frau, 
der christlichen anima beata in paradiso, ausgegeben wurden, auf aus-
serchristliche Vorbilder zurückzuführen sind11. Der Schafträger (XP1096-
po^  = Widderträger) galt bereits in der frühgriechischen Zeit als Bild-
symbol des menschenfreundlichen Gottes Hermes und stellte von da 
aus in der hellenistischen Zeit die personifizierte Tugend der cpcAav-
6pco7ua (Menschenfreundlichkeit, Menschenliebe) dar. Auch die Orans 
symbolisierte in der hellenistischen Zeit eine Tugend, und zwar die 
soaeßeia oder pietas (Frömmigkeit). Beide Darstellungen wurden be-
sonders im sepulkralen Bereich verwendet; sie stellen den Beigesetzten 
als menschenfreundlich hin und begründeten somit den Anspruch auf 
eine glückliche Existenz im Jenseits. Die Übernahme beider Motive 
ist den einfachen Christen, die sich einen figürlich dekorierten Sarko-
phag wünschten, sicherlich nicht schwergefallen, zumal die Menschen-
liebe und die Frömmigkeit auch christliche Haupttugenden sind12. 
Trotz der kunstfreundlichen Entwicklung in christlichen Laien-
schichten, oder gerade deshalb, sah sich die Synode von Elvira bereits 
Anfang des 4. Jhdt. (304?) gezwungen, den bekannten 34. Kanon zu 
erlassen: «picturas in ecclesia esse non dedere, ne quod colitur et adora-
tur in parietibus depingatur» (Bilder in der Kirche dürfen nicht sein, 
was man anbetet und verehrt, gehört nicht an die Wand gemalt)13. 
Damit wird aber auch die ausschliesslich ablehnende Haltung von theo-
logisch gebildeten, bischöflichen Kreisen dieser Zeit abermals deutlich 
demonstriert. Nur von diesem Hintergrund aus lässt sich die bahnbre-
chende Einstellung der Drei Hierarchen zur Kunst noch im selben 
Jahrhundert angemessen beurteilen. 
Zeitlich, aber auch vom Thema her, ist an erster Stelle Basilios 
der Grosse (t 379) anzuführen. Seine Auffassung von der Kunst entwik-
kelt er im Zusammenhang mit der göttlichen Schöpfung. Wenn der 
Nicht-Künstler die angefertigten Teile einer Statue z.B. den Arm oder 
11. Anhand dieser Feststel lung zeigte Klauser die nichtchrist l iche Herkunft 
von mehreren bekannten Denkmälern, wie z .B. den Sarkophagen von La Gayole 
(JbAC 3, 1960, 112-114, 118-127), Via Salaria (JbAC 3, 1960, 114-115. 118-127) 
und Spli t (JbAC 5, 1962, 113-124). 
12. Vgl. Mk 12, 29-31 par . 
13. F r . L a u c h e n (Hrsg .), Die Kanones der wichtigsten altkirchlichen Conzi-
lien, (Nachdruck) Frankfur t 1961, S. 19,12-13. 
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das Auge, für sich getrennt schauen würde, würde er sie nicht schön 
(xocAa) finden. Der Künstler kennt dagegen das Formprinzip der ein-
zelnen Teile seines Werkes und ist von da aus in der Lage, sie zu beur-
teilen und zu ordnen. In dieser seiner Fähigkeit ahmt er das Prinzip 
göttlicher Schöpfung nach, obwohl die Werke des Schöpfers und sein 
Urteil darüber sich nicht wie bei den Menschen vom Ästhetischen her 
(Tsp<Jn<; 6cp8aX(xoW) verstehen. Für den Demiurgen — und in Analogie 
auch für den Künstler — besteht die Schönheit des Werkes darin, dass 
es erstens nach dem tieferen Sinn, dem inneren Bauprinzip der Kunst 
( T O ) X6y<{) TYJS TSXVY)<;) ausgeführt wurde, und zweitens sich für den Zweck, 
für den es angefertigt wurde, nützlich erweist14. Dem Schöpfer ist dies 
bestens gelungen, und er gilt daher als «6 fjtiyac... TS^VITY ) ^ » 1 5 . Die 
Welt, sein harmonisches Kunstwerk, liegt allen zur Schau vor und lässt 
die Weisheit des Schöpfers erkennen16. Auf den «grossen Künstler» 
sind auch alle menschlichen Künste, sei es die ärztliche Kunst oder 
der Ackerbau, zurückzuführen; sie sind dem Menschen zur Unterstüt-
zung der Natur geschenkt worden17. 
14. Der oben frei wiedergegebene Tex t aus der Horn. 3 in Hexaemeron, 10: 
PG, 29,76 C-77A, l au te t : «Kai elSsv 6 6e6<;, 6-rt xaX6v. Ou%l c^ öaX^ ois 0eou T^p^tv 
7rap£xst T<* 7 t a p ' auT°u Ytv^eva» Totaurrj 7rap' aÜTtp dbroSox^ TCOV xaXcov, ota xal 
Kap' •fjiuv* dXXa xaXöv TÖ TCJ> X6Y<P Tyjs T£XVT)<; £xTeXso~0£v xa l 7Cpö<; T?JV TOU T£XOU<; evxffl-
arfocv auvTeivov. 'O xotvuv evapy^ TÖV axoiröv TCOV Y^H-tivcov 7tpo8^evo<;, Ta x a r a y.£poc, 
Ytvö^ eva cos autiTCX7)pco{jwmxa TOU T£XOU<; TOI<; Texvtxoiq eauTou X6you; £7reX6cov <kmM-
&XTO. 'Ercel xal xslp xa0 ' eaur?)v xal ocpÖaX^os loHa xal IxaaTov TCOV TOU dvSptavToc fcteXcov 
SiflpY^vcos xei^sva, oux av 9aveb] xaXd TCJ> TUXOVTI* 7rp6<; 8k TTJV otxeiav TO£IV d7TOTe0^ v 
Ta, T6 ix T % dvaXoY^as i^ccvkq ^6Xu; 7TOT& xal TC£ IStcoTfl 7rap£xeTai Yv<*>pi^ ov. ( 0 ^ivroi 
TexvtT7)<; xal 7cpö TTJ<; auv0£creco<; oISs TÖ SX&TTOU xaXöv xal Ircaivei; TOC xaÖ' exaaTov, 7üpö<; 
TÖ TIXO«; auTcov e:rava(p£pcov TI?)V gvvoiav». Vgl. auch A . B e c k e r m a n n , Der Kunst-Be-
griff vom Hellenismus bis zur Aufklärung, in : Historisches Wörterbuch der Phi lo-
sophie, Bd. 4, Da rms tad t 1976, Sp. 1376. 
15. Horn. 4 in Hexaemeron, 1: PG, 29, 78 B. 
16. Horn. I in Hexaemeron, 7: PG, 29, 17 B : «6 x6apo<; TSXVIX6V IOTI xaTa-
axeuaatjta 7rpoxetjjtsvov 7raatv elc, Oecopiav, COCTTB OV aüTou TTJV TOU 7rouqaavroc auröv aoq>(av 
imYivaxjxeaOat». 20 A: «TO 7tav OJAOXOYOV eauTco xal au^covov xal evap^ovtax; &xov». 
Die Welt als «Kunstwerk» (xexvtxöv xaTacrxsüao^ a) ist ein im klassischen griechi-
schen Schrif t tum nachweisbarer Gedanke: der platonische Demiurg schafft im Ti-
maios die Sinnesdinge wie ein Künstler, indem er nämlich auf die Ideenwelt schaut . 
Deshalb ist diese Welt das Abbild der Ideenwelt (etxcbv TOUVOTJTOU), Tim. 92 C 5-9. 
Auch die Bezeichnung der N a t u r als Texvix-q bei den Stoikern ist im Sinne eines 
Kunstwerkes zu verstehen: Galenos, Methodi med. I , 2 : S V F , I I , 135,34. 
17. Regulae fusius t rac ta tae , 55: PG, 31,1044 B ff. In Horn. I V i n Hexaemeron 
1: PG, 29, 80 A, spricht Basilios über «TO^ i x TCOV TCXVCOV ivpbq TÖ £jjv e n i v o ia <;». 
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Die Analogie, die zwischen Schöpfung und Kunst besteht, ist 
jedoch beschränkt. Was über die Theorie der Kunst (TexvoXoyia) gilt, 
ist nicht ohne weiteres auf die Schöpfung übertragbar. Bei der Begrün-
dung dieser These zeigt der Hierarch gute Kenntnisse der aristoteli-
schen Anschauungen18. 
Die Herstellung des Kunstwerkes erfordert den Künstler (ucpJ oö= 
causa efficiens), die Materie (e£ oö = causa materialis), das Instrument 
(SV oö = causa instrumentalis), das Exempel (xoc6' 6 = causa exemplaris) 
und den Zweck (oY 6 = causa finalis). Die causa exemplaris ist nach die-
ser Stelle zweifach denkbar: entweder handelt es sich um ein gedachtes 
Bild im Geiste des Künstlers, das er ins Kunstwerk umsetzt, oder sie 
ist ein wirkliches Vorbild, auf das der Künstler blickt und durch 
treue Wiedergabe dessen Abbüd herstellt19. 
Das Moment der Nachahmung besitzt eine zentrale Bedeutung 
im Kunstverständnis von Basilios. Selbst der Begriff s ix&v, den er in 
einem vom Piatonismus geprägten weiten Sinne verwendet, schliesst 
die Ähnlichkeit (ofxoicoais) des Abbildes zum Urbild ein. Der Begriff 
kann nicht einmal für das Motiv der cpuaudj etx&v — gemeint ist die 
Bezeichnung Christi als Bild Gottes — angewendet werden, wenn die 
Eikon nicht «in allem deutlich und unveränderlich» das Vorbild seiner 
Natur nach abgebildet zeigt20. In höherem Mass gilt dies im Bereich 
Dami t i s t auch angedeute t , dass die Künste dem Menschen als Grundfertigkeiten 
gegeben wurden ; indem der Mensch mi t Vers tand ausges ta t te t wurde, is t er im-
s tande , diese Grundfert igkeiten zu entfal ten. 
18. De spi r i tu sancto , 3: PG, 32,76 ABG. 
19. «TÖ 8e xaÖ' 6 TÖ evÖujuov STJAOUV, ^ TÖ ixxstpevov \)n68eiyy.oi. T<£ TSXVITY). *H 
yap 7rpoava£toYpa<pYJaa<; T*fl 8iavola TO xaTaaxeuaa^a, OÜTOXJ eiq gpYov TTJV 9<xvTacr£av ^Ya" 
Y£V izpbq 8^TJ exxeifxevov 7rapa8stY^a dbroßAettcov, xaö' ö^ oicoaiv exetvou TTJV evepYetav 
xaTeuöuvei»: PG, 32, 76, BG. H a t der platonische Demiurg sich der Ideenwelt als 
causa exemplar is bedient , so schaffte Got t nach Basilios die Wel t aus dem Nichts 
nach Vorbi ldern, die er sich e rdacht h a t (sl<; voüv ßdXXeiv, evvoeiv) und is t daher 
auTTfc T % cpuaeco? TCOV ÖVTCOV SYj^ toupYÖ^ : Horn. 2 in Hexaemeron 2-3; PG, 29, 316-
33 B. Für diese erdachten Vorbilder verwendete Ps. Dionysios (De divinis nom. 
5: PG, 3, 816 A ff.) den Begriff TCpoopiqxot (Vorherbest immungen), den auch Jo-
hannes von Damaskos (De imag. , I , 10: Kot te r I I I , 84. I I I , 19: Kotter , I I I , 127) 
aufgenommen h a t ; vgl. H . Menges, Die Bilderlehre des hl . Johannes von Damas-
kus, Kallmünz 1937, S. 52. T h . N i k o l a o u , Die Ikonenverehrung als Beispiel ost-
kirchlicher Theologie und Frömmigkeit nach Johannes von Damaskos, in : Ostkirch-
liche S tudien 25, 1976, 149. 
20. E p . 37,8: P G 32, 340 B . Die Bezeichnung Christi als Bildes Gottes, die 
auf Pau lus zurückgeht (2 Kor. 4,4. Kol. 1,15), wird eingehend behandel t : De spir i -
tu sancto 9: PG, 32, 109 B . 18: PG, 32, 149 G. Adv. Eunomium, I I , 16-17; P G , 29, 
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der Kunst. Die Bezeichnung des Kunstwerkes als mimetisch ({JU[AY)TLXY) 
SIXGJV)21 unterstreicht genau das, was es zu sein hat: eine möglichst 
treue Wiedergabe des Vorbildes. Der herkömmliche stoische Topos 
«ars imitatur naturam»22 erhebt auch hier seinen Gültigkeitsanspruch. 
Es versteht sich von selbst, dass der Gesichtspunkt der Nachah-
mung in diesem Zusammenhang nicht die Künste im allgemeinen Sinne, 
sondern speziell die bildende Kunst anbelangt. Und innerhalb dieser 
wiederum schenkt Basilios seine Aufmerksamkeit nicht so sehr der Pla-
stik, als vielmehr der Malerei. Sein positives Urteil über die Malerei 
kommt deutlich in dem Vergleich23 zum Ausdruck, den er zwischen 
604 cf. E p . , 38, 8: PG, 32, 340BC. [Basilios], Adv. E u n o m i u m , V: PG, 29, 724 f: 
hier wird das nachahmende Produktionsverfahren des Künstlers besonders deut-
lich beschrieben. 
21. Das doppelte Motiv <pi)<7ix7) und JAI^TIXT) ebctbv, das Basilios (De spi-
r i tu sancto, 18: PG, 32, 149G. Horn. 24. Contra Sabell ianos. . . , 4: PG, 31, 607 A. 
Adv. Eunomicum, I, 18: PG, 29, 552 BC. I I , 16-17; PG, 29, 604 f) und auch ande-
ren Kirchenvätern (vgl. Greg. Nyss., De hom. opif. 5: PG, 44, 137 A. Johannes 
D a m . , De imag. , I I I , 18 u. 23: Kot ter , I I I , 126 f. u. 129 f. Theodoros Stud., E p . ad 
P la tonem: PG, 99, 501 B) geläufig ist , geht auf Phi lon von Alexandrien zurück: 
vgl. F r . W. Ehester, E ikon im Neuen Tes tament , Berlin 1958, S. 59 u. 102 ff. 
Nach der Auffassung von Basilios is t das Moment der Nachahmung für das 
Bild unentbehrl ich. Deshalb ist das Kunstwerk des Malers e twas «Bewunderns-
wertes», wenn er die Schönheit des Menschen «nachgeahmt» hat : Ad adolescentes, 
4: PG. , 31, 573 C. Es is t dagegen ein Zeichen schlechter Malerei, wenn die Nachah-
mung zu wünschen übrig lässt und das Bild nu r durch Vergrösserung eines Merk-
males, e twa einer k rummen Nase oder einer Narbe , das Vorbi ld erkennen lässt: 
De inv id ia 5: PG, 31, 381 AB. Vgl. auch E p . 38,8: PG 32, 340 B; dieser Brief s t a m m t 
allerdings nicht von Basilios, sondern von Gregor von Nyssa, wie A . C a v a l l i n , 
Studien zu den Briefen des hl. Basil ius, Lund 1944, S. 71-81, gezeigt ha t t e und R. 
Hübner, Gregor von Nyssa als Verfasser der sog. E p . 38 des Basil ius, in: Epektas is . 
Melanges pat r is t iques offerts au Cardinal Jean Danielou, publies pa r J. F o n t a i n e 
e t C h . Kannengiesser, Pa r i s 1972, S. 463-490, endgültig nachgewiesen ha t . 
22. Cicero, De legibus, 1, 8,25-26; SVF, I I , 334,16 f.: hier hande l t es s ich um 
ein Fragment von Chrysipp. Vgl. auch K. F l a s c h , Ars im i t a tu r na tu ram. Pla to-
nischer Naturbegriff und mittelalterliche Philosophie der Kuns t , in: Parus ia . Fest-
gabe f. J . Hirschberger, hrsg. v. K. F l a s c h , Frankfur t 1965, S. 265-306; bes. S. 267 
mi t Anm. 5, wo Belege zur Herkunft des Satzes angeführt werden. 
23. Hom. 19, in sanctos quadrag in ta mar tyres , 2: PG, 31, 508 C-509 A. Dass 
das Wor t XoyoYpa?oc; an dieser Stelle nicht die Evangel is ten meint , wie während 
des Bilderstreites und heute noch manche Interpreten meinen (vgl. Johannes D a m . , 
Adv. Const. Cabalinum, 3: PG, 95, 316 B. D e m . Savramis, Der abergläubische Miss-
brauch der Bilder in Byzanz, in: Ostkirchliche Studien 9, 1960, 177), geht aus dem 
gesamten Passus deutl ich hervor. Dieser Passus gehört zur Ein le i tung der Predigt , 
und der Vergleich zwischen dem X^yp&yoq u n d dem Xoyoyp^oq i s t in diesem all-
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dem ^wypacpo? (Maler) und dem Aoyoypdccpos (Wortschreiber, Erzäh-
lungs— und Geschichtsschreiber) zieht. Beide halten das Geschehen 
fest. Der Geschichtsschreiber durch das Wort, die Schrift (TO) Aoycp, Iv 
YPacPY))> der Maler auf seinen Bildtafeln ( T O U ; mva^Lv). «Denn das, 
was das Wort der Geschichtserzählung durch das Hören vorführt, 
stellt die Malerei durch Nachahmung schweigend vor» (ypa<pix7) GKÖTZ&GOI 
Sia fxi(jnf)asco<;). 
An einer anderen Stelle und zwar am Schluss seiner Rede über 
den Märtyrer Barlaam24 taucht dieser Vergleich nochmals auf. Nach-
dem der gewandte und gewaltige Rhetor die Heldentaten des Märty-
rers durch seine Worte geschildert hat, fordert er die Maler auf, mit 
ihren Farben ein treffenderes Bild das Märtyrers zu entwerfen. «Ste-
het nun auf, grossartige Maler der Athletentaten! Vergrössert durch 
eure Künste das Bild des Feldherrn, welches von mir verstümmelt 
wurde... Ich ziehe mich zurück, geschlagen durch euer Bild, auf dem die 
ausgezeichneten Taten des Märtyrers dargestellt wurden. Ich freue 
mich, eine solche Niederlage heute durch eure Stärke davongetragen 
zu haben... Zeichnet auch den Kampfrichter Christus auf die Tafel.» 
Was ergibt sich aus diesen Abschnitten? Die Überlegenheit 
des Bildes ist sicherlich in dem letzten Passus eine rhetorische Über-
treibung25. Aber dies ändert nichts an der wiederholt ausgesprochenen 
Ansicht, dass nach Basilios das Bild eine Art Sprache ist26. Die christ-
gemeinen R a h m e n zu verstehen. Bezeichnend is t dafür der Beginn des Vergleichs; 
«£7cel x a l TT o X £ [X co v dv$p<XYa0if)tiaTa xat Xoyoypacpoi 7toXXoba$ eal ^coypacpoi 8iacrY)[xa(-
vouaiv...». 
24. H o m . 17, in Bar laam mar t . , 3 : PG, 31, 489 AB: «... 'AvdarqTs y.oi vuv, co 
Xa^TCpol TCOV aÖXTQTtxcov xaTopGcojxaTcov ^coYpacpoi' rqv TOU cTpaT7)You xoXoßcoOetaav ecxo-
va -vcxXq xjyLeiepcciq (xsYaXuvaTe Te^vau;... 'ATIEXÖCO vfi TCOV apiaTeu^aTcov TOU ^dpTupoc 7cap' 
ujxcov vevtX7)^ £vo<; ypaqjyj* xa^ PC0 Toiaurqv 1% vpexipccq taxuo^ cr^jxepov vfrcqv TJTTCO-
jAevo<;... 'EYypacpeaöco TCO 7uvaxi xa l 6 TCOV 7üaXaio{xdTcov dcYcovoÖery^  XptaTo^ ». Vgl. Ep . 
2,3: PG, 32, 228 BG. Zu der Stelle aus der Homil ie über Bar laam vgl. auch H.-G. 
Beck, Von der Fragwürdigkeit der Ikone, Bayerische Akademie der Wissenschaften, 
phil . — his t . Klasse, Si tzungsberichte 1975/7, München 1975, S. 22, wo aber der 
Satz in Anführungsstrichen: «Ich will den Ath le ten s e h e n , der auf eurem Bild 
gemalt ist» eine weitgehend freie Konstrukt ion des Verfassers ist . 
25. Diese rhetorische Übertreibung entspr icht jedoch der überlieferten ari-
stotelischen Ansicht von der Superiorität des Sehens den anderen Sinnen gegenü-
ber; vg l . / . P . Sheldom-Williams, The Greek Christ ian Pia tonis t Tradi t ion . . . , in: 
A . H , Armstrong (ed.) The Cambridge His tory of Later Greek and Ear ly Medieval 
Philosophy, Cambridge 1970, S. 514, mi t A n m . 9. 
26. Diese Ansicht teilen auch andere christliche Denker; vgl. einige Belege 
bei E . v. Dobschütz, Christusbilder. Untersuchungen zur christl ichen Legend, Leip-
O E O A O r i A , T6jxo<; N ' , T c u x o * 4 . 57 
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liehe Historienmalerei, die für diese Zeit archäologisch belegbar ist, 
findet hier ihre volle Anerkennung. Selbst dem Bild Christi gegenüber 
hat Basilios keine Bedenken. Er bejaht somit die Prajxis seiner Zeitge-
nossen und dieser sein Beitrag kann nicht leicht überschätzt werden. 
Die christologischen Bedenken des Kirchenhistorikers Eusebios und 
des Epiphanios27 im selben Jhdt. werden von Basilios gar nicht in Be-
tracht gezogen. 
Darüber hinaus lassen die oben genannten Stellen mit Sicher-
heit nichts entnehmen. Von Ikonenverehrung begegnet uns hier keine 
Spur; bestenfalls kann man daraus einen mittelbaren Hinweis für eine 
Duldung der wahrscheinlich aufgekommenen Bilderverehrung schlies-
sen. Dies scheint mir im Rahmen der Martyrerverehrung28 dieser Zeit 
möglich. 
Genau so wenig wie die angeführten Texte kann als Beweis 
einer christlichen Bilderverehrung sein bekannter Satz verstanden wer-
den: «7) T % stxovos Tip) £7rl T O 7cpcDTOTU7cov Siocßaivst». (Die Ehre, die 
dem Bilde gespendet wird, geht auf das Urbild über)29. Dieser Satz ist 
zig 1899, S. 110-111. Zur Problemat ik aus moderner Sicht s. C h r . Y a n n a r a s , ' H 
«elxövoc» tb<; <n)n<xvux'$) TOU \vr\ cru^ ßaTtxou X6you in: OtXocKxpfca. Year book of the 
Research Center for Greek Phi losophy a t the Academy of Athens 1, 1971, 94-105. 
27. Charakteris t isch für Eusebios i s t sein Brief an Kons tan t ia , die Schwe-
ster Konstant ins des Grossen: PG, 20, 1545-1549. In bezug auf Epiphanios setzen 
sich eindeut ig die Forschungsergebnisse von K. H o l l (Die Schriften des Epiphan ios 
gegen die Bilderverehrung, in: Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, I I . 
Der Osten, Tübingen 1938, S. 351-378) durch, wonach die Ech the i t seiner Schrif-
ten gegen die Bilderverehrung n ich t angezweifelt werden kann . Die Einwände von 
Georg Ostrogorsky (Studien zur Geschichte des byzant inischen Bilderstrei tes, Bres-
lau 1929 — Nachdruck: Amste rdam 1964) gegen die Ergebnisse von K. Holl blieben 
ohne Erfolg. Vgl. F . Dölger, üapacTropA, E t t a l 1961, S. 273-292. F r . v. C a m p e n h a u -
sen, Die Bilderfrage als theologisches Problem der al ten Kirche, in: Tradi t ion und 
Leben. Kräfte der Kirchengeschichte, Tübingen 1960, S. 226, mi t Anm. 17. H.-G. 
Beck, von der Fragwürdigkeit der Ikone, S. 23. T h . Klauser, Die Äusserungen der 
alten Kirche zur Kuns t . . . , in: Ders., Gesammelte Arbei ten. . . S. 334-335. T h . N i k o -
l a o u , Die Ikonen Verehrung... in: Ostkirchliche Studien 25, 1976, 145. 
28. Vgl. E p . 243,2: PG, 32, 905C. E p . 2,3: P G , 32, 228 B - 229A. Die Marty-
rerverehrung ist berei ts während der Verfolgungen s t a rk aufgekommen. Vgl. das 
gesammelte Material bei E . Lucius, Die Anfänge des Heil igenkults in der christ l i-
chen Kirche, hrsg. v. C. Anrieh, Frankfur t 1966 (Nachdruck der Ausgabe Tübingen 
1904), S. 68 ff. Nicht nur die Märtyrer im strengen Sinne, die nämlich den Tod 
erli t ten ha t t en , sondern auch die «Bekenner» erfuhren in der Alten Kirche Ver-
ehrung; vgl. B . Kötting, Die Stellung des Konfessors in der Alten Kirche, in: JbAC 
19, 1976. 10 ff.; hier findet man auch neuere Li tera tur . 
29. De spir i tu sancto, 18: PG, 32, 149 C. Vgl. hierzu die eingehende Behand-
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während des Bilderstreites von den Ikonenfreunden oft zitiert worden 
und kann in der orthodoxen Theologie der Ikone als die theologisch 
verantwortbare Richtschnur der Ikonenverehrung betrachtet werden. 
Die Feststellung, dass dieser Satz sich nicht auf eine christliche 
Bilderverehrung bezieht, ergibt sich aus dem genauen Studium des 
Kontextes. In einem anderen Zusammenhang habe ich deutlich die 
doppelte Bedeutung des Satzes herausgeschält: in seiner ersten Bedeu-
tung betrifft der Satz das artifizielle Bild, und zwar das des Kaisers, und 
besagt, dass die Ehre, die dem Bild des Königs gezollt wird, auf die 
dargestellte Person desselben übergeht. Der Satz fungiert aber als Bei-
spiel zur Veranschaulichung des Verhältnisses Christi als Bildes Got-
tes zum Vater und weist somit eine zweite übertragene Bedeutung auf: 
Die Ehre, die dem Sohn geschenkt wird, geht auf den Vater über. 
Manche Forscher, wir z. B. Hugo Koch und Walter Elliger30, geben 
den Sinn des Satzes nicht richtig wieder, wenn sie nur die übertragene 
Bedeutung des Satzes unterstreichen und mit Nachdruck sogar behaup-
ten, dass der Satz «sich gar nicht auf ein künstlerisches Bild... bezieht». 
lung: T h . N i k o l a o u , Die Ikonen Verehrung... , in: Ostkirchliche Studien 25, 1976, 
161-163. Dass Basilios sich hier «gegen jeden Missbrauch der Bilder» r ichte t , wie D . 
Savramis (Der abergläubische Missbrauch. . . , in: Ostkirchliche Studien 9, 1960, 
177) mein t , en t spr ich t n ich t den geschichtlichen Gegebenheiten seiner Zeit, in der 
selbst die Bilderverehrung, geschweige denn ih r Missbrauch, n icht leicht nachweis-
bar is t . Vor allem aber spr icht gegen eine solche Deutung der Stelle—und dies ist , 
was beach te t werden muss — ihr Kontex t : Hierbei geht es n icht u m christ l iche 
Bilderverehrung. Von Bilderverehrung is t dagegen die Rede in der unechten E p . 
360: PG. 32, 1100 B . Vgl. einige zusammenfassende Bemerkungen über unechte 
Briefe des Basilios K. Bonis, BaaiXeio^ 6 Meyas, in: BtßXioÖ'rjxT) 'EXXrjvcov üaiiptov 
xal 'ExxXrjaiacmxtov liuyypcc^i^. Bd . 51 , Athen 1975, S. 141-146. Aus Versehen 
schliesst Bonis (S. 142-143) E p . 360 aus der Gruppe des Briefwechsels von Basilios 
mi t Libanios aus und spr icht von den Briefen Nr. 335-359. Dass aber E p . 360 auch 
nach Bonis n ich t echt ist , lesen wir auf S. 162. Auf S. 161 meint auch Bonis, dass 
der oben behandel te Satz De spir i tu sancto , 18: «f) TYJ£ eU6vo?....)> die christliche 
Bi lderverehrung betrifft . 
30. Vgl. H . Koch, Die christliche Bilderfrage.. . , S. 70. W. E l l i g e r , Die Stellung 
der al ten Christen zu den Bildern. . . , S. 60. A G. Ladner, The concept of the image 
in the Greek fathers and the Byzant ine iconoclastic controversy, in: Dumbar ton 
Oaks Pape r s 7, 1953, 3, erwähnt nur die Funk t ion des Satzes «to i l lustrate the uni-
fying image relation of the Son to the Fa the r in the Divine Trinity». Sehr auf-
schlussreich sind in diesem Aufsatz (S. 5 ff.) die Ausführungen über den platoni-
schen Hin te rg rund von solchen Eikon-Formulierungen. Zur selben Problemat ik 
s. auch H. W u l m s , E ikon. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zum Platonis-
mus. I . Teil: Phi lon von Alexandrien, Münster 1935. P . A u b i n , U «image» dans P 
oeuvre de P lo t in , in: Recherches de science religieuse 61, 1953, 348-379. 
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Indem aber hier die Frage erörtert wird, ob die Befürwortung 
der Malerei von Basilios auch als Plädoyer der Bilderverehrung auf-
zufassen ist, ist jedem ersichtlich, dass dies zugleich die Frage berührt: 
Welchen Zweck erfüllt die Kunst im Denken des Hierarchen? Wel-
chen Wert besitzt sie? 
Die Frage nach der Zweckursache des Kunstwerkes lässt sich 
eindeutig in der Richtung der Erziehung des Christen beantworten. Der 
Hierarch spricht zwar auch vom ästhetischen Wert der Kunst, der 
Freude des Auges am Schönen der Kunst (rep^u; 690aA(j.cov), wie wir 
gesehen haben; aber dies bleibt eine Randbemerkung31. Seiner Ansicht 
nach wird die Kunst nicht um der Kunst wülen gepflegt. Ihre causa 
finalis, das oY o der Kunst besteht, allgemein beantwortet, darin, dass 
sie vom Menschen gebraucht wird, d.h. sich für den Menschen nützlich 
erweist (8ia yap TYJV xpr\Giv TTJV TCOV av0pco7ttov)32. 
Die Zweckursache der Kunst kann nur dann als erfüllt betrach-
tet werden, wenn sie, so wie jedes menschliche Werk, aber auch jedes 
Element dieser Welt, zum Ziel führt, welches der gesamten Schöpfung 
und insbesondere der menschlichen Seele gesetzt wurde. Dieses Ziel 
«das höchste des Wünschbaren» (TÖ dxpoTocTov TCOV öpexTtov) ist auch 
für Basilios, wie für andere griechische Kirchenväter, die Vergottung 
des Menschen (Y) npbq T O V 0söv 6 (XOICOGIS , 0eöv ysveaöoa)33. Im Lichte 
einer solchen höchsten Zielsetzung ist auch die Kunst zu verstehen 
und zu bewerten. Sein Axiom, dieser Zielsetzung entsprechend, lautet: 
31. Vgl. oben S. 4, Anm. 14. Auch die Bezeichnung des Kunstwerkes als 
Oau^aarov, wenn der Mensch, den der Künstler dargestellt ha t , wahrhaft treu wie-
dergegeben wurde, dürfte als ästhetisches Wertur te i l verstanden werden: Ad ado-
lescentes, 4: PG, 31, 573 G. Trotzdem i s t für Basilios die ethische Forderung 
«TO<; 8ia TOW aiaÖirjCTewv ifiovou; dTt(xaao)jxev» höher als die Ästhetik zu werten: Ad 
adolescentes, 8: PG, 31, 585 D. 
32. De spir i tu sancto , 3: PG, 32, 76 G. 
Wenn hier der Gebrauch als Kr i te r ium des Kunstwerkes hingestellt wird, 
so haben wir es deutl ich mi t einem ethischen, aber nicht ästhetischen, Kri ter ium 
zu tun. Die stoische Ansicht der a8ia<pop<x und die doppelte Möglichkeit ihres Ge-
brauchs spiegelt sich öfter im ethischen Denken nicht nur von Basilios, sondern auch 
von Klemens von Alexandrien, Johannes Chrysostomos u. a. wider; T h . N i k o l a o u , 
Der Neid bei Johannes Chrysostomos un te r Berücksichtigung der griechischen 
Philosophie, Bonn 1969, S. 81 f. Vgl. auch die vielen Belege bei / . Slelzenberger, Die 
Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre zur E th ik der Stoa, München 1933, S. 
307-354. 
33. De spi r i tu sanctu , 9: PG, 32, 109 C. Vgl. auch Greg. iVaz., Or. 29. Theolo-
gica, 3, 19: PG, 36, 100 A. 
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«TT) tyuxfi TOC ßeXTiora 7roptcrT£ov» (man hat der Seele das Beste zu ver-
schaffen)34. Die Seele des Christen hat demnach aus der Kunst sich den 
besten Nutzen herauszuholen. Und dieser Nutzen ist der Beitrag der 
Kunst zur Erziehung der Seele. Die Kunst erweist dieselbe Funktion 
wie die Schrift und die Verkündigung. 'YnoyLvriGic, (Erinnern)35 heisst 
das Schlagwort in diesem Zusammenhang. Die Kunst und speziell die 
Malerei erinnern an die Taten der heiligen und frommen Männer und 
bewegen den Zuschauer izpbc; TTJV (XI(JIT)<7IV, zur Nachahmung; denn der 
richtige Lobpreis der Märtyrer, sagt der Kirchenvater an derselben 
Stelle, ist das Nachvollziehen ihrer tugendhaften, geistigen Lebens-
führung. 
Den religiös-erzieherischen Wert der Kunst sieht unser Autor 
sogar im Produktionsverfahren des künstlerischen Handwerks. «Wie 
die Künstler, wenn sie aus Bildern Bilder abzeichnen, oft auf das Vor-
bild schauen und bemüht sind, die Merkmale von der Vorlage auf ihr 
eigenes Kunstwerk herüberzuholen, so muss auch jener verfahren, der 
auf allen Bereichen der Tugenden vollkommen zu werden versucht; 
er hat auf die Lebensgeschichten der Heiligen wie auf bewegliche und 
lebendige Bilder zu blicken und die Güte jener durch Nachahmung 
sich anzueignen»36. Dem erhabenen Ziel der Erziehung dient auch die 
Handlungsweise der grossen klassischen Bildhauer Phidias und Po-
lyklet. Indem es gilt, nicht den Besitz, sondern den richtigen Gebrauch 
des Reichtums als das christliche Ideal hinzustellen, weist er auf das 
Beispiel dieser bekannten Künstler hin, die das Gold und das Elfen-
bein nicht höher als ihre Kunst zu schätzen wussten; denn sie haben 
34. Ad adolescentes, 7: PG, 31 , 581 A. 
35. Hom. 19. In santos quadrag in ta mar tyres , 2: PG, 31, 508 CD-509 A. Das 
Bild als uTc6[xvy)(j.a betrachtet auch Johannes von Damaskos, De imag. , I, 17: Kotter , 
93. I, 31: Kotter , 145: corpöc JAVY^ UTJV». Auch das 7. ökumenische Konzil n immt den 
Gedanken der sich didaktisch auswirkenden Er innerung (^V^T)) auf und macht 
ihn somit zum unerlässlichen L e h r p u n k t der Ikonentheologie; s. den Text bei 
J. Geischer (Hrsg.), Der byzant inische Bilderstrei t (Texte zur Kirchen- und Theo-
logiegeschichte, 9), Gütersloh 1968, S. 57. Zum didakt ischen Aspekt des Bildes 
vgl. auch G. Lange, Bild und Wor t . Die katechetische Funkt ion des Bildes in der 
griechischen Theologie des sechsten b is neunten Jah rhunde r t s , Würzburg 1969. 
36. Ep . 2 ,3 : PG, 32, 229 A B : «COGTCP ol ^coypdcpot, örav dbrö £ix6va)v eix6va<; ypd-
cpoxn, Tcuxvd ivpbc, T6 Tcapd&srftxa OLno^Xhtovreq, T6V exeTOsv xapaXT^Pa p^6<; TO eauTO&v 
arcouSd^oucn. e^raÖeivai <pi\oT&xy'f)[L<x' OUTCO Set xa l T6V earcouSaxoTa sauröv TTOCCTI TO?<; 
^epeai Tf\q dpsT7J<; dTrepydcCTaaOai TeXetov, otovcl izpbc, dydA(AaTd n v a xtvou^ieva xa l 
g^tjrpxxTa, TOIK; ßiouc; TCOV dyttov daroßXeireiv xal T6 Ixetvwv dyaOov oixeiov 7toie?a6ai Std 
\xi\xr\<5z<öc,v>. Zum Verständnis des Ausdrucks «dydA^ aTa xivou^eva xal T^rpaxra» 
vgl. PG, 32 228B: «sUöve? S><]A>X<H». S. auch unten S. 9, mi t Anm. 54. 
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das Gold in ihrer Kunst investiert, und durch diesen Gebrauch erlangte 
das Gold einen edleren und höheren Wert37. 
Auch Gregor von Nazianz ( | 390), der bekanntlich mit Basilios 
eng befreundet war und sowohl auf der Rhetorenschule zu Kaisareia 
in Kappadokien als auch auf der heidnischen Hochschule in Athen die 
gleiche Bildung genossen hat, zeigt sich der Kunst gegenüber offen und 
positiv. Seine beispielhafte Aufgeschlossenheit lässt sich am besten in 
seinen Worten erkennen: «Philosophiere meinetwegen über Welt oder 
Welten, über Materie, Seele, vernünftige höhere oder niedere Wesen, 
Auferstehung, Gericht, Vergeltung, Christi Leiden. Denn die richtigen 
Gedanken darüber sind nicht ohne Nutzen und das Verfehlen ohne Ge-
fahr»38. Die Teilhabe an der griechischen Paideia ist für ihn eine Selbst-
verständlichkeit39. Seine Schriften mit ihrer ständigen Bezugnahme auf 
die klassischen Autoren sind Beweis dafür. Auch die namhaften Künst-
ler des klassischen Griechentums Phidias, Zeuxis, Polygnot, Parra-
sios und Aglaophon werden mit Bewunderung erwähnt: «sie verstanden 
ausserordentlich schöne Kunstwerke zu malen und zu schaffen»40. 
Sein Kunstverständnis leitet dieser Kappadokier ebenfalls von 
der Schöpfung her, wenn er schreibt «T^VY) y<*p ecm 8Y)(JUOI>PYÖ<; SSU-
Tspa» (denn die Kunst ist ein zweiter Schöpfer)41. Und an einer an-
37. Ad adolescentes, 8: PG, 31, 585 C. Vgl. auch oben A n m . 32. 
38. Or. 27,10: PG, 36,25 A: «<DiXoa<$9et \j.oi rcepl xoor^ou r\ X6<T{UOV rcepl tiX*)<;, 
rcepl <{>i>x?fc, rcepl Xoyixcov q>uasoL>v ßeXri6vcov Te xal xeip6vo>v, Trepl dvacTaaeco^, xp£ae<d£, 
dvTarco86cyea>$, XpttfTou rcaÖTQ^dTow. 'Ev TOUTOI<; y^P x a ^ T^ tniTvYXpLveiv ÄXPYJaT0V> 
x a l TÖ SiajxapTdvetv dxtv&uvov». 
39. Vgl. Gregorios Presbyieros, V i ta Gregorii: PG, 35, 304A, wo als eins der 
zwei Ziele seiner Dich tung die Widerlegung der julianischen Gesetze angegeben 
wird, die den Christen die griechische Erz iehung verboten («xeXeoou<nv JXTJ ^ereivat 
Xpwmavot«; TO>V 'EXXr^ vcov rcatSeias»). Über klassische Bi ldung sowie die «heid-
nischen Elemente im Leben der Christen im 4. Jhdt.» Vgl. die Ausführungen von 
G. Dabancis, Die «Laien in Kirche und Öffentlichkeit. Nach griechischen Zeugnis-
sen des 4. J h d t s besonders des Johannes Chrysostomos, Münster 1977 (Diss.), S . 
126 ff. Zur Aufnahme und Einarbe i tung ant iken Gedankenguts in das christliche 
Denken sind die Arbeiten vor allem von Werner Jäger wegweisend: u . a. vgl. W. 
Jäger, Ear ly Chris t iani ty and Greek Pa ide ia , London 1962. 
40. Dr. 28. Theologica 2, 25: PG, 36, 61 A: «Ilotoi Oei&ai xa l Z e u g e s , xa l 
noXuyvcoTot, nappdaaiofc r£ zivsc, xal 'AyXaöcpcovTes, xdXXr) JASÖ' 6rcepßoX7J<; ypocyeiv x°d 
TrXdTTstv el86xe<;;» Zum Verständnis der Frage t ragen die einlei tenden Wor te des 
Abschni t t s «2u 8e y.oi Oau^ aaov...» bei. Die Antwor t darauf ist , dass auch ihre Kün-
ste von Gott kommen. 
4 1 . Poepa ta de seipso, 11, 756: PG, 37, 1081 A. Vgl. auch Or. 8. In laude . . . 
Gorgoniae 10: PG, 35, 800 C, wonach 6 xdxcoOev rcXd<JT7)$ als dvuSr) (noupycov er 
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deren Stelle seiner Gedichte, die nicht bloss für sein Denken, sondern 
für die gesamte antike Geistesgeschichte höchst interessant erscheint, 
definiert er die Kunst als «System von Erfahrungen, eine bleibende Ge-
wohnheit, die ich Wissenschaft nenne; ein Zweck, der nicht für andere 
existiert, sondern andere seinetwegen»42. Die Auffassung: die Kunst 
existiert für die Kunst ist klar ausgedrückt. Ist dies die Unbefangen-
heit des griechisch geschulten Denkers oder die Freiheit des Dichters? 
Gewiss gelten auch für ihn höhere Ziele christlicher Existenz; denn 
nicht im geringeren Mass als andere Theologen vor und nach ihm preist 
auch er eine christliche Lebensführung, die eschatologisch orientiert 
ist43. Deshalb verwendet er die aristotelische Formel «TSXVYJ TSXVGW xal 
e7U(TTyj[X7) emtfT7)(xo)v>>, wenn es sich um die Führung und Erziehung 
der menschlichen Seele handelt44. Dies allein ist für den Christen die 
«Kunst und die Wissenschaft der Wissenschaften». Wo dieses höchste 
Ziel ausser Acht gerät, dort kann auch die Kunst kein Selbstzweck sein, 
wie sich dies am Beispiel seiner heftigen Polemik gegen den Götzen-
dienst feststellen lässt45. 
Gewichtig für unser Thema ist jedoch die konkrete Frage nach 
der Stellung, die Gregor spezifisch christlichen Kunstwerken gegenü-
scheint und die Kunsterzeugnisse des Menschen mit den Geschöpfen Gottes 
verglichen a n Schönheit nicht konkurr ieren können. 
42. P o e m a t a moral ia , 34, 134-136* PG, 37, 955 A: 
«Te^ vT) ecm ativTaY^' e£ epcetpias* 
frE£i<; 8' ÖCXUTOS, emcmr)y.7)v X£yco. 
c O (AT) X^Ptv T01J> x&Xkcc <V OCÜTOU, -reXoc;)). 
Diese Wor te sind so e indeut ig , dass sie die verbrei tete Ansicht , in der an t i -
ken Ästhetik gebe es nicht die Be t rach tung der Kuns t als Selbstzweck (vgl. 0. P. 
K r i s t e l l e r , The modern System of the Ar ts , Renaissance Thought I I , Papers on Hu-
manism and Arts , New York-Evans ton-London 1965, S. 166 f.) im gewissen Sinne 
widerlegen. Auch Chrysipp (SVF, I I , 334, 22f) scheint den ästhetischen Wer t des 
Schönen an sich geschätzt zu haben . Vgl. C h a r . F l o r a t o s , T I ata07)Tix7) TCOV STCOÜ-
xcov, Athen 1973, S. 10. 
43 . Vgl. Or. 4. Contra Ju l i anum, 1, 97: PG, 35, 632 A: < f i v eTepcoOi xal TCOV 
7rap6vTcov xaTa9poveiv co<; oux Övrcov». 
44. Or. 2. Apologetica, 16: PG, 35, 425 A B . Vgl. Or. 8. In laudem. . . Gorgoniae, 
6: PG, 35, 796 A B . Or. 29. Theologica 3, 19, PG, 36, 100 A, wo das 0eöv yzviofai 
des Menschen angesprochen wird. 
45. Vgl. Or. 4. Contra Ju l i anum 1,96: PG, 35, 629 BC. Ot. 28. Theologica 2, 
14f.: PG, 36, 44C f. P o e m a t a moral ia , 10: PG, 37, 736 ff. 34: PG, 37, 954 A. Poema ta 
quae spec tan t ad alios, 7: PG, 37 ,1555 ff. Vgl. auch einige abwertende Bemerkungen 
über die Malerei aus demselben Grund, d.h. weil die Kuns t der Maler hierbei n icht 
zu Got t führt und auf ihn h in erzieht: Or 8. In laudem. . . Gorgoniae 10: 35, 800 C: 
«£coYpa9cov rexvat xal YO^ TOfytara». 
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ber einnimmt. Das einschlägige, recht spärliche Material wird in der 
Forschung nicht einstimmig bewertet. In der Grabrede über seinen 
Vater46 lobt er die von ihm erbaute Kirche, die «der Schönheit nach 
fast alle» übertraf. In dieser Kirche, und zwar über den Säulenhallen, 
befanden sich «7rXa<TfA<xTa ou Xet7u6(ji£va TYJ<; «pucrsax;)) (Plastiken, die 
naturtreu waren). Unter Hinweis auf den Ausdruck des Redners «na-
turtreu» hielt es z.B. Hugo Koch47 früher für unwahrscheinlich, dass 
«diese 7rXdccr[jiaToc Statuen gewesen seien». Walter Elliger48 meinte sogar, 
dass «ein direktes Zeugnis über christliche Bilder aus seinen Schriften» 
nicht zu gewinnen ist und verstand unter 7uXa<i(xocTa «omamentale Blu-
men und Rankenskulptur, Tierköpfe und Ähnliches». Johannes Kollwitz49 
deutete sie dagegen «ähnlich» den Figuren des Guten Hirten oder des 
Orpheus, die aus Konstantinischer Zeit erhalten sind. Einwandfrei 
lässt sich m. E. nur soviel sagen: Der Ausdruck ou Xet7r6(jteva T T ^ cpii-
o-sco«; (naturtreu) steuert nichts zur inhaltlichen Deutung bei; eher ist 
er als Lob der betreffenden Kunsterzeugnisse gemäss der damals 
herrschenden Kunstauffassung zu verstehen. Gewisse Klarheit für den 
Begriff 7rXaqxoeT<x kann man dem Kontext anderer Stellen des Autors 
abgewinnen, wo das Wort vorkommt: es handelt sich eher um Statuen50. 
Der Versuch, die Ähnlichkeit der Plastiken zu diesen oder jenen 
konkreten Darstellungen bestimmen zu wollen, ist aussichtslos und 
jede diesbezügliche Aussage blosse Vermutung. Aber unabhängig von 
der Ungewissheit, welcher Art die genannten Plastiken waren, ist es 
doch von überaus grosser Bedeutung, dass wir es hier mit christlichen 
Schöpfungen, zumal in der Kirche angebracht, zu tun haben. Sie 
werden darüber hinaus offen erwähnt und positiv beurteilt. Die Rele-
vanz dieses Sachverhalts für die unbedenkliche Einstellung des 
Hierarchen zur Kunst kann man mit dem Sprichwort wiedergeben, das 
er zitiert: «obre- T % <rxia<;... T6V avSpiavToo) (vom Schatten kann man 
auf die Statue schliessen)51. 
46. Or. 18. Funebr i s in pa t rem, 39: PG, 35, 1037 ABG. 
47. H . Koch, Die christliche Bilderfrage.. . . , S. 70. 
48. W. Elliger, Die Stellung der alten Christen zu den Bi ldern. . . . , S. 62. 
49. J. Kollwitz, Bild I I I (christlich), in : Reallexikon für Antike und Chri-
s t en tum, Bd. 2, Sp. 323. Mit «Figuren» ha t t e auch P h . Häuser, Des hl. Bischofs Gre-
gor von Nazianz Reden (Bibliothek d. Kirchenväter, 59), München 1928, S. 387, 
übersetzt. 
50. nXaajxocTa bedeuten mi t Sicherheit S ta tuen z. B. in Or. 28. Theologica 
2, 14: PG, 36, 44 C und 15: PG, 36, 45 B. 
51. Or. 8. In laudem. . . Gorgoniae, 9: PG, 35, 800 A, 
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Sind die Plastiken der oben angeführten Stelle mit Sicherheit 
Erzeugnisse christlicher Kunst, so muss dagegen offen bleiben, ob die 
avSptdcvrsc52 (Statuen), die Gregor in seinem Brief an den Präfekten 
Olympios erwähnt, christliche Kunsterzeugnisse waren und in der 
Kirche standen. Die betreffende Stelle des Briefes, durch den der Bi-
schof die Zerstörung seiner Vaterstadt wegen eines Aufstandes abzuwen-
den sucht, lautet: «Ehre doch unser weisses Haar; uns wäre es furcht-
bar, wenn wir nicht einmal eine Stadt hätten, wo wir jetzt eine grosse 
Stadt haben, und wenn sie nach deiner Herrschaft zur Unterkunfts-
stätte für wilde Tiere würde; (sc. gleiches gelte auch) für die Kirche, 
die wir Gott errichtet haben und die wir uns schön herzurichten be-
müht haben. Und nicht einmal dies wäre furchtbar, wenn die Statuen 
zertrümmert werden, obwohl es andererseits doch furchtbar wäre; 
nicht dass du denkst, dass es uns um diese geht, wo wir grössere Sorgen 
haben...». Nicht zu übersehen ist hier der Ausdruck st xal &Xku><; Seivov 
(obwohl es andererseits doch furchtbar wäre). Die eventuelle Zer-
störung der Statuen, ob mit christlichem Inhalt oder nicht, scheint ihm 
eine bedenkliche Tat, die sich zumindest seinem Kunstverständnis 
widersetzt. 
Das unvoreingenommene Kunstverständnis von Gregor geht 
auch aus einem anderen Beleg53 hervor, in dem er Bilder und Kupfer-
plastiken erwähnt, die für den Präfekten Nemesios angefertigt worden 
waren. Gewichtig ist, dass auch er an dieser Stelle den Vergleich zieht 
zwischen diesen Bildern und dem, welches er mit seinen Worten zu ent-
werfen gedenkt. 
Besonderes Interesse schenkt Gregor der Malerei. Der «beste 
Maler» ist seiner Meinung nach nicht derjenige, der bloss die Farben 
52. Ep . 141 : PG, 37, 241 BG: «T^TJCTOV U TT)V -^(xeTepav rcoXtav, olq Seivov ei 
TTOT£ TTJV [itzyoOcf]v TT6XIV exovTes, V^V {^SE TC6XIV exo t pt-ev, xa l 0Y)p£cov obajnqpiov Y^VOITO 
(xe-ra TTJV <r)]V apxvjv 6 TS va6<;, 6v YjYetpa^ev TCO 0ecp, xa l Y) rcepl TOUTOV rjfxcov (piXoxaXfca. 
OUSE yap el av8ptavTe<; xaTevexÖrjaovTai., TOUTO SSI.V6V, el xa l #XXco<; 8eiv6v* .^Y)8e Tcepl TOU-
TOJV vcjxtafls 7){JUV elvat TOV X6yov, olq Trepl T<X xpeiTTova TJ arcou&f)...». Bereits H . Koch, 
Die altchrist l iche Bilderfrage. . . , S. 71, bemerkte hierzu, dass die S ta tuen «mit dem 
Gotteshaus nicht in lokale Verbindung gebracht» sind und «auch die zur Zierde 
der S t a d t dienenden S ta tuen gemeint sein» können. Zu einem ähnlichen Ergebnis 
kommt auch W. E l l i g e r , Die Stellung der al ten Christen zu den Bildern.. . , S. 62f. 
Kollwitz, Bild I I I (christlich), in : Reallexikon für Ant ike und Chris tentum, Bd 
2, Sp. 323, hält es zwar für ungewiss, ob die Sta tuen «in der Kirche standen», äus-
ser t sich jedoch nicht zur Frage , ob sie christlich waren: im gewissen Sinne scheint 
er dies sogar zu bejahen. 
53. Poemata , quae spec tan t ad aüos, 7, 13 f.: PG, 37, 1552 A. 
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gut zu mischen versteht und damit ein schönes Landschaftsbild her-
stellt, sondern «derjenige, der auf die Tafel genaue Gestalten zeichnet, 
die wie lebendig wirken»64. 
Damit bekundet er nicht einfach seinen Vorzug für das Por-
trait und die geschichtlichen Darstellungen dem Landschaftsbild ge-
genüber. Es ist der didaktische Aspekt der Malerei, der hier deutlich 
hervorgehoben wird. Der erzieherische Wert der christlichen Malere; 
besteht in der Darstellung von Vorbildern: «Der Maler», schreibt ei 
wörtlich an einer anderen Stelle, «lehrt mehr durch klare Abbildungen) 
(SXTOTOX ) 5 5 . Es sind doch Abbildungen von Männern, welche in dei 
christlichen Gemeinschaft Anerkennung und Verehrung gemessen unc 
somit als Vorbilder fungieren. Solche Männer sind «lebendige Zeugen 
atmende Säulen, schweigende Predigten» (£COVTS<; fxdcpTopss, epjtvoo 
<rojXai, oriyaiVTa x7)puy[xaTa)56. 
Diese pädagogische Funktion der Heiligen nennt Gregor vor 
Nazianz «(iyoc [XVY)[JLY)<; e^ Tcupsufza»57; ein Ausdruck, der auch von Jo 
hannes von Damaskos in seiner 1. Rede über die Ikonen58 zitiert wird 
54. Poemata de seipso, 171 ff: PG, 37, 1262 A: 
«Ztoyp&pos effrlv <5cpicra><;, ev TCivaxecrcn /apacroei 
Mop<pa<; aTpexea^, gjjtTCvoa Sepxofxeva^* 
Oox x p ^ a r a rcoXXa xal etfxpoa jxa^ em^t£as, 
Aet[x&va ypotTcrbv SeUvuatv ex 7tivaxcov». 
Vgl. auch Or. 7. In l audem. . . Gorgoniae, 10: PG, 35, 801 A: «£(ovre<; mvaxe«;». übe 
die gute Mischung der Fa rben als die Besonderheit der Malerei, vgl. Or. 43 . In lau 
dem Basilii, 26: PG, 36, 532 C. Poema ta de seipso, 12, 560-561: PG, 37, 1206 A . 
55. Poemata moralia, 33, 16: PG, 37, 929 A: 
«rpa<pei!>c Si&aaxet TÖ rcXeov TOI^ eXTÜTtou;». 
56. Or. 43. In laudem Basil i i , 5: PG, 36, 500 C. 
57. Or 24. In laudem S. Cypriani , 2: PG, 35, 1172 B. Vgl. auch Poemata mo 
ral ia , 2: PG, 37, 5914ff. S. dazu W. E l l i g e r , Die Stellung der alten Christen zu den 
Bildern. . . , S. 69: Gregor von Nazianz mag mi t Basilios und Gregor von Nyssa «ihnen 
(sc. den Darstellungen) vornehmlich eine erzieherische Aufgabe zugewiesen haben 
m i t dem Ziel, den christ l ichen Glauben zu stärken und die Frömmigkeit neu zu 
beleben: was die Gläubigen im Bilde sahen, sollte sie zur Nacheiferung anspornen 
u n d ihnen Vorbild sein». Für Gregor von Nyssa, De s. Theodoro. . . , PG, 46, 737 
D-740 A, is t der didakt ische Aspekt des Bildes grundlegend. Dies is t der Sinn 
seiner Wor te vom Bild als «ßtßXoc; TIQ YXcoTToq>6po<; 8ta xp^ a^ cov» und der Be-
zeichnung der Malerei als «Ypa<p7) aiomcoaa». 
58. De imag. 1,22: Kotter , I I I , 111. Vgl. auch T h . N i k o l a o u , D ie lkonenver -
ehrung . . . , in : Ostkirchliche Studien 25, 1976, 153. Ausführlich über die didaktische 
Funk t ion der or thodoxen Ikonographie schreibt K. Kalokyris, *H £cdYpa<pixYj TT£ 
'OpÖoSo^ taq, Thessaloniki 1972, S. 124ff., wo er die verschiedenen ikonographischen 
Themen und ihren P la tz im Gotteshaus anführt. 
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ind soviel wie ständiger Erinnerungsanstoss, wörtlich, «Erinnerungs-
dindstoff», bedeutet. Wie bei Johannes so sind diese Worte bereits bei 
Gregor mit dem erzieherischen Zweck der Malerei in Verbindung zu 
setzen. Denn kurz zuvor ist davon die Rede, dass die Maler durch ihre 
Bilder entfernt voneinander lebende Menschen zusammenzubringen 
vermögen. 
Ist Gregor von Nazianz wegen seiner dogmatischen Predigten, 
/or allem seiner fünf theologischen Reden gegen Eunomianer und Ma-
cedonianer, der Ehrentitel «des Theologen» vorbehalten, so ist der 
Iritte im Kreis der Drei Hierarchen, Johannes Chrysostomos (f 407), 
ür seine auf die Praxis abzielenden Predigten bekannt. Der grosse 
Rhetor ist vorwiegend ein Praktiker, und als solcher entwickelt er keine 
Theorien59. Es überrascht somit nicht, wenn er auch keine besonderen 
uinsttheoretischen Gedanken entfaltet. 
Die Entstehung der Künste betrachtet er als eine der Folgen des 
>aradiesischen Abfalls60. Sie verfolgen den praktischen Zweck, dem 
Menschen das Notwendige im Leben herbeizuschaffen61, und weisen 
>ine weitgehende Abhängigkeit voneinander62 auf. Es gehört zu den 
Charakteristika der Künste, dass sie in und mit diesem Leben verge-
ien63. Ihre Beurteilung ist deshalb im Spannungsfeld der Chrysosto-
nischen Bejahung und Verneinung der Welt und des hiesigen Lebens 
m sehen. Es ist nicht damit getan, das Leben, wie im Piatonismus und 
m Gnostizismus, negativ hinzustellen, einfach zu verneinen64. Es geht 
nelmehr um die Erkenntnis, dass wir in diesem Leben das «Unterpfand» 
les Künftigen erhalten65. Alles Irdische ist demnach in bezug zum Jen-
eitigen zu setzen, und d.h. alles Irdische geziemend (zi<; Ssov) zu 
gebrauchen66. Denselben Gedanken unterstreicht Johannes, wenn er 
5 9 . Vgl. T h . N i k o l a o u , Der Neid bei Johannes Chrysostomus un te r Berück-
sichtigung der griechischen Philosophie, Bonn 1 9 6 9 , S. 2 6 . 
6 0 . De v i rg in i ta te , 1 4 : PG, 4 8 , 5 4 4 f. 1 5 : PG, 4 8 , 5 4 5 . Es ist bemerkenswert , 
dass auch er Handwerke r $Y)[UOUPYOI nenn t : In 1 Cor., 4 3 , 4 : PG, 6 1 , 3 7 3 
6 1 . In Ma t th . , 4 9 , 4 : PG, 5 8 , 5 0 4 . 
6 2 . I n 2 Cor., 1 7 , 2 - 3 : PG, 6 1 , 5 2 0 - 5 2 1 . Vgl. auch In 1 Cor., 1 0 , 4 : PG, 6 1 , 8 7 
und 3 4 , 5 : PG, 6 1 , 2 9 2 . 
6 3 . I n Ma t th . , 5 2 , 4 : PG, 5 8 , 5 2 3 : «T<5 TcapovTi auY*aTaXuovTai. ß[<p». 
6 4 . In R o m . , 1 4 , 6 : PG, 6 0 , 5 3 1 . Ad populos Antiochenos, 5 , 2 : PG, 4 9 , 7 9 . 
Vgl. auch T h . Zissis, "AvOpcojcoc xa l x6a^o<; ev tfi olxovo^ta TOU 0eou x a T a TÖV lepöv 
Xpua6oTojxov, Thessaloniki 1 9 7 1 , S. 2 4 6 ff. 
6 5 . I n Eph . , 2 , 2 : PG, 6 2 , 1 9 . 
6 6 . De sanct is mar ty r . , 4 : PG, 5 0 , 6 5 3 . S. auch oben Anm. 3 2 . 
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sagt: «so nennen wir ein Gerät und ein lebendiges Wesen oder eine 
Pflanze schön, nicht wegen der Gestaltung (SidbcXams) und auch 
nicht wegen der Farbe, sondern auf Grund des Dienstes (obre- T % SIOC-
xovtas)», den sie erweisen67. Auch die Künste sind daher gut, insofern 
sie «zu etwas Nützlichem führen»68. 
Dass eine solche Grundeinstellung nicht viel Raum für eine 
allzu positive Bewertung der bildenden Kunst übriglässt, ist jedem 
ersichtlich. Es ist andererseits erforderlich, die Ansicht mancher For-
scher69 zurückzuweisen, nach der Chrysostomos die bildende Kunst 
schlechthin a b l e h n t , weil sie in seiner Zeit als Erscheinung einer 
üppigen und verschwenderischen Lebensführung verstanden wurde. 
Im Gegenteil ist es richtig, dass er von der bildenden Kunst im 
gewissen Sinne unbefangen spricht. So hat er keine Bedenken, Kunst-
werke70 oder das Produktionsverfahren des Malers71 mit vielen Details 
zu beschreiben, wenn es ihm darum geht, das zu veranschaulichen, 
was er seinen Hörern beibringen will. Noch deutlicher tritt seine offene 
Einstellung der Kunst gegenüber zutage, wenn er selbst die christliche 
Gemeinde mit einem Bauwerk vergleicht72. Die Kirche als Bauwerk 
6 7 . In 1 Tim. , 4 , 3 : PG, 6 2 , 5 2 5 . Vgl. hierzu auch K. Kalokyris, Wesen und 
Gehalt der orth. Ikonographie , in : 'EmcmrjiAovix'r) 'E7reTY)pl<; ©eoXoyixyjt; ExoX% ®ecf" 
oaXovtXTjs 1 7 , 1 9 7 2 , 8 . 
6 8 . In Mat th . , 5 2 , 3 : PG, 5 8 , 5 2 2 . 
6 9 . Vgl. D . S. Balanos, ' H exxX7)cnaaTix7) TSXVTQ xa l ol TOXTepe«; T % 'ExxXrjaCac, 
in : 'E7rery)pl<; rr\q *ETaips(a<; Bu£avTtvcov LTCOUS&V 7, 1 9 3 0 , 1 3 4 . G. S o l i r i o u , ' H TSXVTJ 
xara TTJV ertoxV TCOV Tptcov 'Iepapx&v. T,xioeiq Tkyyv\c, xa l OpYjaxsta^, Athen 1 9 2 9 , S. 
1 9 . T h . Zissis, *'Avöpco7to<; xal xoer^o«;..., S. 1 5 5 . 
Es wäre m. E . nicht ganz verfehlt, die Einschätzung der Künste durch Chry-
sostomos im Sinne der stoischen Adiaphora zu be t rach ten . Es ist ja bekann t , dass 
Chrysostomos den Reich tum, die Armut etc. «n&ra» nennt , die für sich weder gu t 
noch schlecht sind: Ego Dominus Deus. . . (Is., 4 5 , 7: PG, 5 6 , 1 4 9 ; vgl. dazu Th. Ni-
kolaou, Der Neid bei Johannes Chrysostomus un te r Berücksichtigung der griechi-
schen Philosophie, Bonn 1 9 6 9 , S. 8 2 . Ähnlich bewerte t er z. B . verschiedene Gaben 
von Christen an die Gotteshäuser — und zwar Kunsterzeugnisse wie goldene Becher, 
Altardecken, e tc . E r verbietet zwar seinen Zuhörern nicht , in solchen Dingen 
mite inander zu wetteifern, spornt sie jedoch an, hierbei die Werke christl icher 
Liebe n icht zu vernachlässigen; sie sind wichtiger: In Mat th . , 5 0 , 3 - 4 : PG. 5 8 , 5 0 8 -
5 0 9 . Vgl. auch oben Anm. 3 2 . 
7 0 . Vgl. In inscript ionem Altar is . . . . , 3 : PG, 5 1 , 7 1 . 
7 1 . Vgl. in d ic tum Paul i , novo vos ignorare. . . , 4 : PG, 5 1 , 2 4 7 . In illud, salu-
t a t a Priscil lam.. . (Rom. 1 6 , 3 ) , 4: PG, 5 1 , 1 9 3 . In Mat t . , 7 8 , 4 : PG, 5 8 , 7 1 6 . In 1 Cor., 
4 3 , 4 : PG, 6 1 , 3 7 2 . 
7 2 . In Eph., 1 0 , 2 : PG, 6 1 , 7 7 - 7 8 . 
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setzt sich aus den Seelen der Gläubigen zusammen. Diese sind so 
verschieden und vielgestaltig wie die Teile des Bauwerkes:manche dem 
Gold ähnlich, das die Decke schmückt, andere den Statuen (ayaXfJLa-
TOC), andere den Säulen und andere anderen Teilen. Bemerkenswert ist 
an dieser Stelle, dass die Statuen mehrmals und offensichtlich positiv 
erwähnt werden. Ob er hierbei Statuen in Gotteshäusern vor Augen 
hatte, ist jedoch fraglich73. 
Von Schöpfungen christlicher Provenienz spricht der Heilige mit 
Sicherheit in seiner Rede über Meletios von Antiochien74. Die Christen 
dieser Stadt hingen so sehr an ihrem Bischof, dass sie nicht nur seines 
Namens stets gedachten und ihn in ihren Seelen eingeschlossen hatten, 
sondern viele auch sein Bild «((überal» gezeichnet hatten; sie erfuhren 
dadurch einen doppelten Trost für seinen Tod: durch das ständige 
Hören seines Namens und durch das Sehen seiner körperlichen Ge-
stalt. Dass solche Bilder auch in der Kirche angebracht waren, ist 
durch das Wort «7uavTocxou» (überall) anzunehmen, bleibt jedoch un-
gewiss. Ganz gewiss aber wird hier der damalige Brauch bestätigt, dass 
man an die Wände seines Hauses Bilder malte. Diesen Brauch nimmt 
Chrysostomos in seiner Rede über die Märtyrer75 zum Anlass, seine 
Hörer aufzufordern, die Folter, der die Märtyrer unterzogen wurden, 
«auf die Wände» ihres Verstandes zu zeichnen. 
Was der Prediger mit solchen Aufforderungen bezweckte, ist 
deutlich genug. Die Erziehung der menschlichen Seele, ihre Vorbereitung 
für das Leben in Christus, machte er zu seiner Lebensaufgabe. Er wurde 
nicht müde, dieses eine Ziel immer wieder anzuführen und hervorzu-
heben. Die Kunst war sicherlich diesem Ziel untergeordnet. Ja, er ver-
stand sie im gewissen Sinne auch als Erziehungsmittel, welches nicht nur 
im Bereich der Erziehung der erwachsenen Gläubigen, sondern auch 
73. Während H . Koch, Die altchristl iche Bilderfrage... , S, 67, anhand dieser 
Stelle (Anm. 72) davon spr icht , dass Chrysostomos «in der Kirche sogar aydcX^tara 
weiss», lehnt W. E l l i g e r , Die Stellung der alten Christen zu den Bildern. . . , S. 73-74, 
dies a b . 
74. De s. Meletio Antiocheno, 1: PG, 50, 516: «Ou np6<; TÖ ÖvotAa 8t IOGOUTOV 
e7ra0a.Te JA6VOV, dXXa xal npbc, OCÜTÖV TOU acojxaTo«; TÖV TUTCOV. "Oitep youv ev 6v6(xacriv STTOI-
7)<jaT£, TOUTO xal £7tl TY)<; elx6vo<; E7tpa^aT£ T7]<; exetvou. Kai yap xal ev SaXTuXicov a9ev86-
vai<;, xal ev eXTu7r<oy.acn, xal ev <pu&Xai£, xal ev OaXa t^ov Totx<>^ > * a l rcavraxou TTJV elxöva 
TTJV ayiav exeiv/jv 8iexapa£av 7roXXot, ax; JJLT) ji.6vov dxoueiv TYJ<; ayia$ 7Tpocnjyopias exeivTj«; 
aXXa xal opav auTou TcavTa^ou TOU ato^aTOs TOV TUTCOV, xal SMTXTJV Ttva T% a7ro8Tj[jua<; 
hyeiv 7tapa^u6(av». 
75. De sanc t i s mar ty r . , 3: PG, 50, 712. 
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der Kinder anwendbar ist. Dies zeigt sich, wenn er in seinem Traktat 
«über Hoff art und Kindererziehung»76, ähnlich wie Basilios der Grosse, 
das schwere Unterfangen der Kindererziehung mit dem Produktions-
verfahren der Künstler vergleicht: «So wie wir die Maler ihre Bilder 
und Statuen mit grosser Sorgfalt ausarbeiten sehen, so möge sich 
jeder von uns, Väter und Mütter, um diese wunderbaren Statuen küm-
mern. Die Maler stellen ihre Tafel auf die Staffelei und malen Tag für 
Tag darauf nach allen Regeln der Kunst. Gleich verfahren die Bild-
hauer, indem sie das Überflüssige wegnehmen und das Fehlende hin-
zufügen. Das gilt auch für euch; als ob ihr Statuen ausarbeitet, so ver-
wendet eure ganze Mühe darauf, eure wunderbaren Statuen für Gott 
zu formen. Entfernt das Überflüssige und fügt das Fehlende hinzu. 
Achtet Tag für Tag darauf, welche positiven Anlagen sie haben, um sie 
zu fördern, welche negativen, um sie zu entfernen...». 
T. S. Eliot schreibt im Kapitel «Die Einheit der europäischen 
Kultur» seines Buches «Beiträge zum Begriff der Kultur»77: «Unserem 
christlichen Erbe verdanken wir mehr als einen religiösen Glauben. In 
ihm liegt die Entwicklung unserer Künste beschlossen». Von der Sicht 
eines Dichters überrascht diese Aussage nicht. Dass aber zu ihrem 
richtigen Verständnis viel mehr als Poesie gehört, hoffe ich mit mei-
nen Ausführungen ein wenig erhellt zu haben. Die kulturelle Offenheit 
des Christentums musste im wahren Sinne des Wortes erkämpft wer-
den, obwohl sie eine Selbstverständlichkeit zu sein hatte. Und wenn 
heute häufig davon die Rede ist, dass die europäische Kultur eine 
Einheit bildet, die von der griechischen Antike bis heute reicht, so ist 
man sich nicht immer dessen bewusst, welche Wege diese Kultur ge-
gangen ist. Vor allem ignoriert man hierbei die bahnbrechende Lei-
76. Bas. E x a r c h o s (Hrsg.), Joh. Chrysostomos, über Hoffart und Kinderer-
ziehung, München 1952, S. 47. Vgl. auch Joh. Chrysostomos, über Hoffart und Kin-
dererziehung..., besorgt und ins Deutsche übers, v. / . G h a g l a , Paderborn 1968, S. 
13. Haben die Argumente von S. H a i d a c h e r , Des hl. Johannes Chrysostomus Büch-
lein über Hoffart und Kindererziehung, Freiburg 1907, bes. S. 19-21, die Echtheit 
der Schrift weitgehend geklärt, so ist die Überprüfung derer durch D . N . M o r a i t i s , 
'Icodvvou Xpuao(JT6{xou 7taio*aYcoYixd, nspl xatvoSo^a^ xal Ö7tco<; 8ei TOI>S yov^a<5 £vaTp£-
<psiv m TSXVOC (BtßXioövjxT) namjpou, 96). Athen 1940, S. 4-19, in vielem schwach. 
Vgl. auch Bas. E x a r c h o s (Hrsg.), Joh, Chrysostomos, über Hoffart..., S. 9-32. 
77. T. S. E l i o t , Beiträge zum Begriff der Kultur, übers, v. G. Hensel, Berlin-
Frankfurt/M. 1949 S. 164. Zum vielfältigen Beitrag und Einfluss griechischer 
Kultur vgl. M . H u x l e y (ed.), The root of Europe. Studies in the diffusion of Greek 
culture, London 1952. 
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stung eines Klemens von Alexandrien oder eines Augustin oder gerade 
der Drei Hierarchen. Der Weg führt für viele von Phidias und Pra-
xiteles geradewegs zu Michael Angelo oder Tizian. Aber ist das Werk 
der letzteren ohne die kulturoffene Haltung mancher Gelehrten der 
christlichen Frühzeit ohne weiteres denkbar? Gleich, wie man eine 
solche Frage beantworten wird, die Entwicklung im 4. Jhdt. n. Chr. 
zeigt uns, dass hier ein Meilenstein gelegt wurde. Nur durch solche 
Meilensteine, meine ich, war es möglich, dass in weniger als zwei 
Jahrhunderten danach die Architekten Anthemios und Isidoros ihren 
altgriechischen Kollegen Iktinos und Kallikrates nacheifern und den 
Parthenon durch die Kirche der Hagia Sophia ablösen konnten. 
